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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه
 دزاسة سياقيّة دالليّة-د .حمند جملي أمحد زبابعة*
تاريخ قبول البحث3128/2/32 :م

تاريخ وصول البحث3127/21/32 :م

ملخص

هدؼ البحث إلى دراسة مفردة (األذل) في القرآف الكريـ ،كتحديد داللتها مف خبلؿ السياؽ الكاردة

أف
فيه ،فبدأ بتعريفها مف حيث المغة ،كتحديد الفرؽ بيف مفردة األذل كمفردتي
الضر كالسكء ،حيث ظهر ٌ
ٌ
الضر كالسكء ،ثـ درس اإليذاء في حؽ الرسؿ ،كأتباعهـ؛ ليتحقٌؽ مف ككنها
األذل يطمؽ عمى أق ٌؿ
ٌ

استخدمت في جميع السياقات لذات المعنى ،كًلىي ٍكشؼ عف إمكانية االستعانة بمثؿ هذ الدراسة المستكعبة
في الترجيح بيف أقكاؿ المفسريف ،أك تصكيب بعض اإلطبلقات التي تي ىح ّْمؿ المفظ ما ال يحتمؿ.
الكممات المفتاحية :ببلغة الكممة القرآنية ،داللة السياؽ القرآني( ،األذل) دراسة مكضكعية

Abstract
This research aims to study the word (al-adha) harming in the Qur'an and explore its
meanings within the contexts. Other relevant words, which are (al-durr) and (al-su'), will
be also looked at. Then the research examines "harming" with regards to messengers and
their followers and it has been revealed that such an examination helps to assess the
opinions of exegetes and to correct some views.
The current research concludes that the word (al-adha) harming is used to indicate
little harm for a short time. However, in some different contexts, it is used to imply urging
for comfort and patience.

املكدمة.

الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى قدكة المتقيف ،نبي الرحمة محمد ،كعمى آله كصحبه ،كمف سار عمى

فإف هذ دراسة داللية سياقية لكممة "األذل" في القرآف الكريـ جاءت؛ لتعالج مشكمة
نهجه بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد؛ ٌ
بحثية ،كلتحقٌؽ جممة مف األهداؼ ،تتعمٌؽ في الدرس الداللي لممفردة القرآنية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
مشهلة البحث.

الخاصة لكممة األذل في القرآف الكريـ في السياقات الكاردة
ظهرت مشكمة الد ارسة مف خبلؿ السؤاؿ اآلتي :ما الداللة
ٌ
فيها جميعها؟ كقد انبثؽ عف هذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:

(الضر كالسكء)؟
األول :ما مفهكـ (األذل) في المغة؟ كما الفرؽ بينه كبيف مفهكـ
ٌ
الثاني :مف الذيف اقترف لفظ األذل بهـ؟ كما مصدر ؟

الثالث :ما داللة تصريؼ الكممة بيف الفعؿ الماضي ،كالماضي المبني لممجهكؿ ،كالمضارع ،كاألمر ،كالمصدر عمى مفهكمها
* أستاذ مشارؾ ،الجامعة األردنية.
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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في سياقاتها؟
الرابع :ما األثر لتحديد المفهكـ عمى التفسير؟
أهنّية البحث.

يكشؼ البحث عف كيفية الدراسة الداللية المكضكعية لممفردة القرآنية ،كيكقؼ الباحثيف عمى فائدة السياؽ في الدراسة

يسد ثغرة في التفسير
عكنا في الترجيح بيف اآلراء المختمفة في معنى المفردة في سياقها ،كهك بهذا ٌ
االستقرائية لممفردة؛ ليككف ن
المكضكعي.
أهداف البحث.

يسعى هذا البحث إلى تحقيؽ جممة مف األهداؼ ،كهي:

(الضر ك السكء).
األول :تحديد مفهكـ (األذل) في المغة ،كبياف الفرؽ بينه كبيف مفهكـ
ٌ
الثاني :كشؼ مصدر (األذل) ،كعمى ىمف كقع.

الثالث :بياف داللة تصريؼ الكممة بيف الفعؿ الماضي ،كالماضي المبني لممجهكؿ ،كالمضارع ،كاألمر ،كالمصدر عمى مفهكمها
في سياقاتها.

الرابع :معرفة أثر المفهكـ الكاحد لممفردة القرآنية عمى التفسير.
الدزاسات السابكة.

بالبحث عبر الشبكة العنكبكتية أمكف الكقكؼ عمى دراستيف لصيقتيف بهذا البحث:

المن واألذى في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية ،لمباحثة فاطمة أحمد حسب السيد،
األولى :أطركحة دكتك ار بعنكافّ :
كالتي نكقشت في جامعة أـ درماف اإلسبلمية في السكداف سنة َُِٔـ ،كهي غير منشكرة ،كالمكقع يحظر االطبلع عمى
شيء منها ،فمـ نقدر عمى شيء منها.
وضوعية) ،لمباحث إبراهيـ عبد الحميد
الضر واألذى (دراسة تحميمية م
الثانية :رسالة ماجستير بعنكاف :حديث القرآن عن
ّ
ّ
أم تفصيؿ عف
سبلمة ،كقد نكقشت في جامعة األزهر ،طنطا ،عاـ َََِـ ،كالمكقع الذم نشر هذا العنكاف ال يتيح معرفة ٌ
محتكل الرسالة.

الثالثة :رسالة ماجستير بعنكاف :األذى في القرآن الكريم دراسة موضوعية ،لمباحثة ليمى بايقكؽ ،كقد نكقشت في الجامعة
األردنية سنة َُِٔـ ،كهي غير منشكرة.

تبيف ٌأنها تتقاطع مع هذا البحث هك في التعريفات لؤلذل كالضر كالسكء،
مف خبلؿ االطبلع عمى الرسالة األخيرةٌ ،
أما باقي البحث فبل تقاطع بينه كبيف الرسالة.
كٌ
الرابعة :بحث محكـ بعنكاف :مفيوم األذى وأنواعو في القرآن الكريم بين الماضي والحاضر ،لمباحث :أنس عبد العميـ

السعدم ،كقد نشر في مجمة جامعة األنبار لمعمكـ اإلسبلمية -العراؽ ،مجمد ٓ عدد ُٖ ،صُ ،ْٓ-سنة َُِْـ ،كالمكقع
يحجب االطبلع عميه؛ ألنه محظكر.
نحكية داللية ،لمباحثة :ـ .ـ .أنفػ ػ ػاؿ
الخامسة :بحث بعنكاف :لفظة األذل كمشتقٌاتها في االستعماؿ القرآني :دراسة
صرفية ٌ
ٌ
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عصاـ إسماعيؿ الزيدم ،المدرسة في كمية التربية لمبنات ،قسـ المغة العربية ،جامعة بغداد ،كقد نشر في مجمة كمية التربية –

الجامعة المستنصرية ،العدد السادس َُِٔ ،مف صفحة (ِٕ.)ْْ-
أف المحكر الذم دار عميه البحث هك بياف المعنى لكممة األذل في السياؽ القرآني ،مف خبلؿ
كبعد قراءة البحث ٌ
تبيف ٌ
ثـ سكؽ اآلية الدالٌة عميه.
ذكر المعنى الذم أفادته المفظة في اآلية ،أك اآليات ..بقكؿ :األذل بمعنى كذاٌ ،
عرضا (صفحة ُّ.)ِّ ،
السر مف مجيء المفظة بالفعؿ أك المصدر إال
ن
كلـ يمفت البحث النظر إلى ٌ

كمتطكنار كمتنقٌبلن مف معنى
مفتكحا
تغير داللة المفظة ،كبقاء المعنى
كمف النتائج الغريبة التي كصؿ إليها البحث:
إمكانية ٌ
ٌ
ن
ٌ

إلى آخر؛ بسبب كجكدها في سياقات مختمفةّْ ،
كعد ذلؾ مف مظاهر إعجاز القرآف الكريـ (صّٔ).

كالذم عرض له بحثي هك :تكحيد الداللة في السياقات كالصيغ كاالشتقاقات جميعها ،كذلؾ مف خبلؿ الدراسة االستقرائية،
مف خبلؿ دالالت المفظ ال داللة المعنى ،بمعنى :دراسة جميع السياقات التي جاءت بصيغة الفعؿ أك المصدر ،كالذم ظهر
مف خبلله البكف الشاسع ما بيف الدراسات السابقة ،كهذا البحث.
ميوج الدزاسة.

اقتضت طبيعة هذا البحث اتباع المنهج االستقرائي ،كالمنهج التحميمي االستنباطي ،كذلؾ كفقنا إلجراءات البحث المتبعة
في هذيف المنهجيف.

خطة البحث.

"الضر كالسكء".
التمييد :كفيه :معنى "األذل" في المغة كالفرؽ بينه كبيف
ٌ
المبحث األول :اإليذاء في حق الرسل -عمييم السالم -وداللتو من السياق.
المطمب األول :اإليذاء بصيغة الماضي كداللته.

المطمب الثاني :بصيغة الفعؿ الماضي المبني لممجهكؿ كداللته.

المطمب الثالث :بصيغة الفعؿ المضارع كداللته.
المطمب الرابع :بصيغة المصدر كداللته.
المبحث الثاني :اإليذاء فيحق أتباع الرسل:

المطمب األول :بصيغة فعؿ األمر كداللته.

المطمب الثاني :بصيغة الفعؿ الماضي المبني لممجهكؿ كداللته.

المطمب الثالث :بصيغة فعؿ المضارع كداللته.
المطمب الرابع :بصيغة المصدر كداللته.

الخاتمة :وفييا نتائج البحث.

التنويد :مفووو األذى يف اللغة والفسم بييى وبني "الضسّ والسوء".
أوالً :مفيوم األذى في المغة:

تكاد قكاميس المغة تجمع عمى تعريؼ كممة "األذل" ،كاالختبلؼ إنما هك في تكسيع الدائرة ،بضرب األمثمة ،أك تكجيه
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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعاني المحتممة ،كهذ بعض المعاني التي جاءت في معاجـ المغة:

ً
يت به ،كرجؿ أًىذمّّ ،أم :ي ّْ
م يأذل أذل"(ُ) ،كقاؿ
قاؿ الخميؿ بف أحمد (تَُٕهػ)" :األى ىذل :يك ُّؿ ما تىأ َّىذ ى
شديد التَّأىذم ،كأذ ى
يكذ ً
الذا يؿ كاٍلياء أىص هؿ ك ً
ابف فارس (ت ّٖٗهػ)(" :أى ىذم) اٍلهمىزةي ك َّ
اح هد ،ك يهك َّ
ت في ىبلننا أ ً
يه.
الش ٍي يء تىتى ىكَّريههي ىكىال تىًقُّر ىعمىٍي ًه .تىقيك يؿ :آ ىذٍي ي
ى ى
ى ى ي ٍ ى
ى ىٍ ى
ً
ً و
اف ىال ىيقىُّر ًفي ىم ىك و
اف ًم ٍف ىغٍي ًر ىك ىج وع ،ىك ىكأَّىنهي ىي ٍأ ىذل بً ىم ىكانً ًه"(ِ).
ىكييقىا يؿ :ىبع هير أىذ ىكىناقىةه أىذىيةه :إً ىذا ىك ى
لمحب كالكر  ،فإذا ما تنفر منه بالطبع
أف "األذل" شيء متعمٌؽ بالنفس ،التي هي مح ٌؿ
ٌ
يبلحظ مف هذيف التعريفيف ٌ
كتغير الحاؿ.
يقر لها قرار ،كيشعر هذا الحاؿ بسرعة االنفعاؿٌ ،
لـ ٌ
كسع دائرة التعريؼ لتشمؿ الجسد ،كما يستتبع ذلؾ مف نتائج األعماؿ التي تككف
ٌ
لكف الراغب األصفهاني (ت ِْٓهػ)ٌ ،

أخركيان"(ّ).
إما في نفسه أك جسمه أك تبعاته دنيكيان كاف أك
ٌ
ٌ
محصمتها األذل ،فقاؿ" :األذل :ما يصؿ إلى الحيكاف مف الضرر ٌ

المادم بالذم يككف عمى الصبي حيف يكلد ،كبما يككف في الطريؽ
كقد ضرب ابف منظكر (ت ُُٕهػ) أمثمة لؤلذل ٌ

مف شكؾ كحجر كنجاسة(ْ).

اقعا فعبلن ،حيث قاؿ" :األذل في األصؿ الضرر
ك ٌأما السميف الحمبي فقد جعؿ ن
قيدا في تعريؼ (األذل) ،كهك :أف يككف ك ن
ألنه دؿ عمى أف "األذل" ال يككف كذلؾ إال إذا حصؿ"(ٓ) ،كهك بهذا القيد أخرج "التبعات الدنيكية
الحاصؿ ،كهك تحديد طيب؛ ٌ

كاألخركية" ككنها ال يطمؽ عميها لفظ األذل إال بعد ككنها.

يصح أف يقع حتى يقاؿ عنه( :أذل)،
ماهية األذل ،بمعنى :مقدار الضرر الذم
بقي قيد لمتعريؼ ال ٌ
ٌ
بد منه ،كهكٌ :
تنبه إليه الفيركز آبادم (ت ُُٖهػ) حيف قاؿ:
بأف األذل يطمؽ عمى الضرر اليسير ،كهذا ما ٌ
كلع ٌؿ في قكؿ ابف منظكر يشعر ٌ
(ٔ)
ً
اليسير  ،كقد استفاد منه الكفكم (ت َُْٗهػ) حيف نقؿ هذا القيد ،كضرب عميه مثاالن
الم ٍكيركي
ي
االسـ :األذَّيةي كاألذاةي :كهي ى
"ك ي
(ٕ)
ض ىر ار ىي ًس نيرا ،كطعف كتهديد" .
بقكله تعالى :إِاال أَ َذى[آؿ عمراف :]ُُُ :ى
خالصة التعريف :مما سبؽ يمكف صياغة التعريؼ عمى النحك اآلتي :األذى ىو :كؿ ما يحصؿ لئلنساف مف ضرر قميؿ
يكدر عميه صفك .
فيغمه ،أك ٌ
القدر أك قصير األجؿ أك كميهما ،في نفسه أك جسمه أك حالهٌ ،

الضر والسوء.
ً
ثانيا :الفرق بين المفيوم المغوي لألذى و ّ
(الضر) ك(السكء) ،كحتى ال يطكؿ
تبيف أف أقرب مفردتيف تحمبلف معنى (األذل) هما
عند مراجعة المعاجـ المغكية ٌ
ٌ
البحث فقد تـ االقتصار عمى تعريفهما ،كمبلحظة الفرؽ الظاهر بينهما كبيف األذل.

(ٖ)
الضر مقتصر عمى ما ظهر أثر،
أف
أوالً :الضر" :هك سكء الحاؿ إما في النفس أك البدف أك الحالة الظاهرة"  ،كيظهر منه ٌ
ٌ
حد و
الضٌر قد يطكؿ زمنه ،كما جاء في دعاء أيكب  :أ ٍَّني
كهك ضد النفع ،فمـ ي ٌ
أف ٌ
بزمف؛ كلذا جاء في القرآف ما ٌ
يبيف ٌ
ُّر[األنبياء.]ّٖ :
َم ا
س ِن َي الضُّ
يغـ االنساف مف األمكر الدنيكية كاألخركية ،كمف األحكاؿ النفسية كالبدنية"(ٗ)،
ً
ثانيا :السوء" :مف باب القيبح ،كهك كؿ ما ٌ
يغـ اإلنساف ،كيتفاعؿ معه في الظاهر كالباطف ،كقكله تعالى في شأف الكفار:
بأنه
تميز عف
الضر كاألذل ٌ
كبهذا ي ٌ
ٌ
ٌ
مختص بما ٌ
ِ
ِ
ِ
شَر ِب ِو أ َُي ْم ِس ُك ُو َعمَى ُى ٍ
سوِء َما ُب ٍّ
َ وِا َذا ُب ٍّ
س ُو
ون أ َْم َي ُد ُّ
َح ُد ُى ْم ِب ْاألُ ْنثَى َ
شَر أ َ
ظ ال َو ْج ُي ُو ُم ْ
يم * َيتََو َارى م َن ا ْلقَ ْوِم م ْن ُ
س َودًّا َو ُى َو َكظ ٌ
ِفي التَُّر ِ
اء َما َي ْح ُك ُمون[النحؿ.]ٓٗ-ٖٓ :
س َ
اب أََال َ

إف بيف هاتيف المفردتيف كمفردة األذل عمكـ كخصكص مف كجه ،فهي جميعها تصدؽ
مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿٌ :

يختص بسرعة الزكاؿ كعدـ الديمكمة(َُ).
أف األذل
كيفر منه الطبع ،إال ٌ
ٌ
عمى كؿ ما تكرهه النفس ٌ
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كمف هذ النتيجة انطمؽ البحث لمفردة (األذل) في القرآف الكريـ؛ لمكقكؼ عمى داللتها في السياقات المختمفة ،كالتأ ٌكد

مف مصداؽ اختيار المفظة القرآنية ،بطريؽ االسقراء.

املبحث األول:

اإليراء يف حل السسل  -عليوه الصالة والسالو.-
اآلتية:

يعرض هذا المبحث لفظ "األذل" كما صيغ منه ،مما أضيؼ إلى الرسؿ -عميهـ الصبلة كالسبلـ ،-كذلؾ في المطالب

املطلب األول :األذى مع السسل بصيغة الفعل املاضي.

كنا} ،كمع رسكؿ كاحد بمفظ {آذكا} ،كفيما يأتي دراسة لسياؽ المفظ،
جاء هذا الفعؿ مع مجمكعة مف الرسؿ بمفظ {آ ىذٍيتي يم ى
داللته.

ص ِبَر ان َعمَى َما آ َذ ْيتُ ُموَنا[إبراهيـ.]ُّ :
أوالً :مع مجموعة من الرسل :حيث ذكر اهلل تعالى قكؿ الرسؿ ألقكامهـَ  :ولَ َن ْ
سياق الجممة التي فييا ىذا الفعل :جاء هذا الفعؿ في سياؽ الحكار الذم جرل بيف رسؿ ال يعمـ عددهـ إال اهلل كبيف أقكامهـ،
ين ِم ْن َب ْعِد ِى ْم َال َي ْعمَ ُم ُي ْم إِاال اللُ ،ثـ ذكرت اآليات [َُ-
كمنهـ :قَ ْوِم ُن ٍ
وح َو َع ٍاد َوثَ ُم َ
ود ،كأشارت لآلخريف بالقكؿَ  :والاِذ َ
ُّ مف سكرة إبراهيـ] ما الذم جرل بينهـ.
كاذا رجعنا إلى قصص األنبياء -المذككريف في اآلية -مع أقكامهـ(ُُ) نجد أف األلفاظ القميمة في اآلية قد أجممت قصصهـ،

بالخىبؿ كالجنكف كالكذب كاالفتراء عمى
فنكح كهكد كصالح -عميهـ السبلـ ،-كانت لهـ قصص طكيمة مع أقكامهـ ،اتُّ ًهمكا فيها ى

ظنه ٌأنه لك نصر اهلل أكلئؾ الرسؿ عمى
كمف يرل كيد قكمهـ بهـ يغمب عمى ٌ
اهلل تعالى ،ي
كهددكا بالرجـ أك الطرد أك القتؿ ،ى
نحك يشفي صدكر و
قكـ مؤمنيف ،فنكح  يقكؿ في آخر األمرَ :ر ٍّب َال تَ َذْر َعمَى ْاأل َْر ِ
القتصكا منهـ ،عمى و
ض ِم َن
أقكامهـ
ُّ
ضب أَتُج ِادلُوَنِني ِفي أ ٍ
ِ
وىا أَ ْنتُ ْم
ين َدي ًا
س ام ْيتُ ُم َ
ا ْل َك ِاف ِر َ
س َو َغ َ ٌ َ
ْ
َس َماء َ
اار[نكح ،]ِٔ :كهكد  يقكؿ :قَ ْد َوَق َع َعمَ ْي ُك ْم م ْن َرٍّب ُك ْم ِر ْج ٌ
ِ
طٍ
ين[األعراؼ ،]ُٕ :كصالح  يقكؿَ  :يا قَ ْوِم ِل َم
س ْم َ
آب ُ
ان فَا ْنتَ ِظ ُروا إٍِّني َم َع ُك ْم ِم َن ا ْل ُم ْنتَ ِظ ِر َ
َو َ
اؤ ُك ْم َما َناز َل الما ُو ِب َيا م ْن ُ
س ٍّي َئ ِة قَ ْب َل ا ْلح ِ
ط ِائُرُك ْم ِع ْن َد الما ِو
ون ِبال ا
ون * قَالُوا اطاي ْارَنا ِب َك َوِب َم ْن َم َع َك قَا َل َ
ون الما َو لَ َعما ُك ْم تُْر َح ُم َ
ستَ ْغ ِف ُر َ
ستَ ْع ِجمُ َ
س َنة لَ ْوَال تَ ْ
تَ ْ
َ َ
َب ْل أَ ْنتُ ْم قَ ْوٌم تُ ْفتَُنون[النمؿ.]ْٕ-ْٔ :

ردكا دعكتهـ بادئ األمر؛ بتكميـ
ككؿ ذلؾ
أف األقكاـ ٌ
بأف الرسؿ -عميهـ السبلـ -قابمكا ٌ
السيئة بالحسنة ،مع ٌ
مشعر ٌ
ه
األفكا التي تنطؽ بالحؽ ،كحاكلكا إسكاتهـ بكؿ ما يستطيعكف مف قكة(ُِ) ،ثـ بادركهـ بالقكؿ الجازـ بأنهـ لف يؤمنكا ،كعممكا
ذلؾ بسببيف:
األول :أف الذم أرسمكا به ال يصمح لئليماف ،كفي هذا قمة األذل لمرسؿ -عميهـ السبلـ.-

أبدا.
واآلخر :الشؾ في مصداقية دعكتهـ الذم ال يرتفع ن

مسبقا ،بقكلهـ :إِانا َك َفْرَنا ِب َما أُْر ِس ْمتُ ْم
نصكا عمى كفرهـ
ن
كعند النظر في السببيف نرل ٌ
أف الكفار مف األمـ السابقة قد ٌ
ِ
ش ٍّك ِم اما تَ ْد ُعوَنَنا إِلَ ْي ِو م ِر ٍ
يب[إبراهيـ،]ٗ :
كلكف السبب الثاني جاء مؤ ٌك ندا بمؤكدات عدة ،فقالكاَ  :وِاانا َل ِفي َ
ِبو[إبراهيـٌ ،]ٗ :
ُ
شؾ) كتنكر ٍّ
ػ(إف) ثـ البلـ ،ثـ تقديـ الظرؼ (في ٍّ
ؾ ال يقدر قدر ،كاطبلؽ
(شؾ) أم ش ٌ
فأ ٌكدكا الكبلـ بالجممة االسمية المبدكءة ب ٌ
الشكؿ يتجدد
أف هذا
ٌ
أيضا الفعؿ المضارع؛ ليفيد ٌ
(ما) عمى الدعكة ،التي تعني العمكـ ،فمـ يقكلكا( :دعكتكـ) بؿ جاءكا بػ (ما) ،ك ن
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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باستمرار ،كمقارننا لك ٌؿ كقت تقع في دعكتهـ ،ثـ ذكركا النكف الدالٌة عمى المتكمٌـ ،مع أنه كاف يمكف االستغناء عنها ،كما
صالِ ُح َق ْد ُك ْن َت ِفيَنا
أف هذ الصيغة قابؿ بها قكـ صالح
ن
ٌأنهـ قالكا{ :كاٌنا} كلـ يقكلكا {كاٌننا} ،مع ٌ
صالحا حيف قالكا لهَ :يا َ
ش ٍّك ِم اما تَ ْد ُعوَنا إَِل ْي ِو م ِر ٍ
ؾ بالريبة ،حيث
يب[هكد ،]ِٔ :ثـ تأكيد الش ٌ
اؤَنا َوِاان َنا لَ ِفي َ
آب ُ
َمْر ُجًّوا قَْب َل َى َذا أَتَْن َيا َنا أ ْ
َن َن ْع ُب َد َما َي ْع ُب ُد َ
ُ
كقعا مف الريب(ُّ).
إنه مف المعمكـ ٌ
أف الشؾ أق ٌؿ ن

صِبَر ان َعمَ ٰى َما
سر التعبير بالفعل الماضي :فإذا ما أمعنا النظر في اآليات التي جاء فيها قكؿ الرسؿَ  :ولََن ْ
ّ
أف نصر اهلل تعالى كزكاؿ
ُِ] ،ككيؼ ذكركا التككؿ عمى اهلل – ثبلث مرات– ٌ
بأف الفرج قريب ،ك ٌ
أف الرسؿ كانكا عمى ثقة ٌ
أيقنا ٌ
آ َذ ْيتُ ُموَنا[إبراهيـ:

حؽ ال مرية فيهما(ُْ).
األذل ٌ

يقكؿ البقاعي في تعميؿ ذلؾ" :كعبر بالماضي؛ إشارة إلى ٌأنهـ عفكا عف أذاهـ في الماضي فبل يجازكنهـ به ،فهك
ألنهـ ينتظركف أمر اهلل في االستقباؿ ،فقد يأمرهـ بالصبر ،فقاؿ:
استجبلب إلى تكبة أكلئؾ المؤذيف ،كعدلكا عف المضارع؛ ٌ

ألنا تككمنا عمى اهلل ،كنحف ال نتٌهمه في قضائه"(ُٓ).
{آذيتمونا} ،أم :في ذلؾ الذم أ ىىم ٍرنا به كائنان فيه ما كاف؛ ٌ
كيقكؿ ابف عاشكر" :كزادكا قكمهـ تأييسان مف التأثر باألذل ،فأقسمكا عمى أف صبرهـ عمى أذل قكمهـ سيستمر ،فصيغة

المضي المنتزع
االستقباؿ المستفادة مف المضارع المؤكد بنكف التككيد في {ولنصبرن} دلٌت عمى أ نذل مستى ٍقبًؿ ،كدلٌت صيغة
ٌ
منها المصدر في قكله{ :ما آذيتمكنا} عمى أ نذل ىمضى ،فحصؿ مف ذلؾ معنى :نصبر عمى أذل متكقع كما صبرنا عمى أذل
مضى ،كهذا إيجاز بديع"(ُٔ).

السر البديع في اختيار صيغة الفعؿ الماضي دكف غير لهذا المقاـ ،حيث ينتقؿ مستمع
مف خبلؿ ما سبؽ ،يمكف إدراؾ ٌ

اآليات بذهنه إلى ذلؾ الزماف السحيؽ ،كيبدأ يتنٌقؿ مف قكـ إلى قكـ ،فيرل الحاؿ متفقنا مع كفار عصر ،فترتسـ في مخيمته
يتأسى بهـ ،فكما جاءهـ الكعد بالنصر سيأتي مف
ؽ المرسميف الذم لـ ٌ
كخمي ى
تتغير ،ي
مكاقفهـ التي لـ ٌ
يتبدؿ ،فبل يسعه إال أف ٌ
ون[إبراهيـ.]ُُ :
يقتدم بهـ ما أتاهـ ،كلهذا قالكاَ  :و َعمَى الما ِو َف ْم َيتََواك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ان
وس ٰى فََباأرَهُ الما ُو ِم اما قَالُوا ۚ َوَك َ
آم ُنوا َال تَ ُكوُنوا َكالاِذ َ
ُّيا الاِذ َ
ً
ثانيا :األذى مع رسول واحد :قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
ين آ َذ ْوا ُم َ
ين َ
ِ
ِ
ييا[األحزاب.]ٔٗ :
ع ْن َد الماو َو ِج ً
سياق اآلية التي فييا ِذ ْكر إيذاء كوسى  ،وقصة اإليذاء:

النبي ،كحرمة إيذائه ،كقد تق ٌدـ في السكرة األمر
ُ -هذ اآلية مف سكرة األحزاب تأتي في سياؽ الحديث عف تعظيـ شأف ٌ
تبنا
لمنبي  بأف يدع أذل المنافقيف ،ثـ ذكرت السكرة شأف زكاجه مف زينب التي كانت زكجة لزيد – كقد كاف ٌ
النبي .)ُٕ(

قصة إيذاء مكسى  :كردت ركايات تذكر األذل الذم لحؽ مكسى  مف بني إسرائيؿ ،منها :اتهامه بكجكد
ِ-
ٌ
و
مقي أك آفة(ُٖ) تمنعه مف إظهار ًجٍمد (ُٗ) ،كمنها اتهامه بقتؿ هاركف  ،كبالمكمس ،كمنها اتهامه بالسحر
عيب ًخ ٍّ
كالجنكف ،كيمكف حمؿ ما قالكا عمى جميع ما ذكر(َِ).
كلما كاف الخبر عف شيء مضى ،فقد جاء الخبر
يظهر مما سبؽٌ ،
أف الذيف آذكا مكسى  قد كاجهك بذلؾ اإليذاءٌ ،
فبراه الل} سرعة البراءة ،كديمكمة الكجاهة التي لـ
بالفعؿ الماضي ،كفي هذا إشعار ٌ
بأف األذل لـ يدـ ،ك ظهر مف التعبير بػ { ّ

تقع في حسباف المؤذيف ،يقكؿ البقاعي" :كلما كاف قصدهـ بهذا األذل إسقاط كجاهته قاؿ{ :وكان} أم مكسى  ،ككنان
ٗٗ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ه2019/و

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/2

Rababaa: ???? (?????) ?? ?????? ?????? - ????? ??????? ???????- The Word (Harming) in the Holy Quran – A Semantic Contextual Study-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند زبابعة

ألنه ال يبرئ الشخص
راسخان {عند الل} أم الذم ال ىيًذ ٌؿ مف كالى {وجيياً} أم معظمان ،رفيع القدر ..كالجممة كالتعميؿ لمتبرئة؛ ٌ
إال مف كاف كجيهان عند "(ُِ).

سر النهي بالمضارع {ال تكونوا} كي ال يصير اإليذاء يخمقنا ألصحاب النفكس الضعيفة ،فالذيف آذكا مكسى بعض
كلع ٌؿ ٌ
ىبنًي إً ٍسىرائًي ىؿ ال يكمَّهي ٍـ ،قاله السيكطي(ِِ) ،كقد كاف لهذا النهي أبمغ األثر في نفكس الصحابة  ،حتى قاؿ قائمهـ" :كاهلل ال
أ ُّ
محمدا شك ىكةه (ِّ).
أف تشكؾ
ن
يحب أف أككف في أهمي كمالي ،ك ٍ

املطلب الثاىي :األذى مع السسل بصيغة الفعل املاضي املبين للنجوول :أُوُذوا.

ٍّل لِ َكمِم ِ
ِ
قاؿ اهلل تعالى :ولَقَ ْد ُك ٍّذب ْت ر ِ
ات الما ِو
ص َب ُروا َعمَى َما ُك ٍّذ ُبوا َوأُوُذوا َحتاى أَتَ ُ
اى ْم َن ْ
س ٌل م ْن قَ ْبم َك فَ َ
َ ُُ
َ
صُرَنا َوَال ُم َبد َ َ
ِ
ِ
ين[األنعاـ.]ّْ :
سم َ
اء َك م ْن َن َبِإ ا ْل ُم ْر َ
َولَقَ ْد َج َ
شدة األذل النفسي الذم لحؽ بالنبي ؛ بسبب
تتحدث عف ٌ
أوالً :سياق اآلية التي جاءت فييا ىذا الفعل :اآليات التي قبمها ٌ
كحث له عمى الصبر.
التكذيب المباشر له ،إلى أف يصؿ السياؽ إلى هذ اآلية ،التي فيها تسمية له ،
ٌ

سر التعبير بالفعل الماضي المبني لممجيول :جاء التعبير بالفعؿ المبني لممجهكؿ؛ ليككف االهتماـ بمكضع الصبر
ً
ثانياّ :
(ِْ)
ككأنه يقكؿ :اصبر عمى التكذيب كعمى األذل مهما كاف مصدر،
عمى األذل ،دكف االنشغاؿ بالذم كقع منه األذل ٌ ،
أف هؤالء المك ٌذبيف ال يستأهمكف الذكر؛ لقمٌة المباالة بهـ ،كلمتأكيد
كيمكف أف تفيد هذ الصيغة ما هك أبعد مف ذلؾ ،كهكٌ :
كأنه لـ يكف ،فقد كفى اهلل رسمه كيدهـ ،كآتاهـ نصر الذم كعد المرسميف كمف اتبعهـ مف عباد
أف تكذيبهـ كايذاءهـ ٌ
عمى ٌ
الصالحيف(ِٓ).

لمرسؿ لـ يطيؿ ،كمما يؤ ٌكد ذلؾ تعقيبه بػ {حتّى} الغائية ،كالتي فيها إيماء
يتضح مف دراسة سياؽ اآليات ،أف اإليذاء ُّ
تأخر لحكمة يعممها
إلى الكعد بالنصر لمصابريف ،كتأكيد ذلؾ بقكله تعالى{ :وال ّ
أف ٌ
مبدل لكممات الل} ،فهك قدر نافذ ،إال ٌ
اهلل تعالى ،كحيف يأتي النصر يككف شأف األذل كأف لـ يكف.

املطلب الثالث :اإليراء للسسل بصيغة الفعل املضازع.

ككأف المخاطب يعيش تمؾ
جاء مع مكسى
حي لمحدث ٌ
ٌ
كمحمد -عميهما ٌ
أتـ الصبلة كأزكى التسميـ ،-كفي هذا تصكير ٌ
المحظة ،كيستحضر تفاصيمها ،كفي هذا مف الببلغة ما فيه.

قصة نبينا -عميه الصبلة
قصة مكسى  أكالن؛ لما فيها مف اإليجاز البالغ ٌ
ثـ ٌ
كقد تناكؿ هذا المطمب ٌ
حد اإلعجازٌ ،
كالسبلـ-؛ لكثرة خيكط اإليذاء ،كقصرها ،كهذا تفصيؿ ذلؾ:
األول :اإليذاء لموسى -عميو الصالة والسالم.-

ون أٍَّني
وسى ِلقَ ْو ِم ِو َيا قَ ْوِم ِل َم تُ ْؤُذوَنِني َوقَ ْد تَ ْعمَ ُم َ
ُ) سياق اآلية التي وردت فييا ىذا الفعل :قاؿ اهلل تعالىَ  :وِا ْذ قَا َل ُم َ
غ الما ُو قُمُوبيم والما ُو َال يي ِدي ا ْلقَوم ا ْلفَ ِ
ين[الصؼ.]ٓ :
سو ُل الما ِو إِلَ ْي ُك ْم َفمَ اما َاز ُغوا أ َا
َز َ
اس ِق َ
َْ
َ ُْ َ
َر ُ
َْ
الصؼ التي نزلت حيف سأؿ الصحابة عف أفضؿ األعماؿ إلى اهلل تعالى ،ك ٌأنهـ لك عممكا به لفعمك ،
هذ اآلية مف سكرة
ٌ

أف أفضؿ األعماؿ إلى اهلل الجهاد في سبيمه(ِٔ).
فنزلت هذ السكرة؛ لتخبرهـٌ :
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فإنه
القصة ٌ
ليعزز به فكرةٌ ،
ِ) قصة اإليذاء :مف إعجاز القرآف الكريـ في قصصه – كاهلل أعمـ– ٌأنه حيف يأخذ حدثنا مف ٌ
فإف الحديث عف جهاد مكسى  جاء في
كلما كانت السكرة في سياؽ الجهادٌ ،
يأتي بالمقاؿ المطابؽ لمقتضى الحاؿٌ ،
ِ
ييا قَ ْو ًما َجب ِ
ين
اس َة الاِتي َكتَ َب الما ُو لَ ُك ْم[المائدةٌ ،]ُِ :
سكرة المائدة ،حيف قاؿ لقكمهْ  :اد ُخمُوا ْاأل َْر َ
اار َ
فردكا عميه :إِ ان ف َ
ض ا ْل ُم َقد َ
وِاانا لَ ْن َن ْد ُخمَيا حتاى ي ْخرجوا ِم ْنيا فِإ ْن يخرجوا منيا فإنا داخمون ثـ قالكا :إِانا َل ْن َن ْد ُخَميا أَب ًدا ما َد ِ
ييا فَا ْذ َى ْب أَ ْن َت
َ َ َ ُُ
اموا ف َ
َ
َ
َ َ َ ُ
اى َنا َق ِ
ون[المائدة ،]ِْ-ِِ :ثـ يدعك مكسى  أف ىي ٍفرؽ بينه كبيف القكـ الفاسقيف [اآلية،]ِٓ :
َوَرُّب َك فَقَ ِات َال إِانا َى ُ
اع ُد َ
المقدسة عميهـ(ِٕ) ،ثـ يقكؿ له :فَ َال تَأْس عمَى ا ْلقَوِم ا ْلفَ ِ
ين[المائدة.]ِٔ :
فيحرـ اهلل تعالى األرض ٌ
اس ِق َ
َ َ
ْ
ٌ
ككأنها تحدث
تتبع قصته معهـ في القرآف نرل مدل الم ار ًرة التي كاف يعيشها -عميه الصبلة كالسبلـ -مع قكمهٌ ،
كعند ٌ

ا
كلما ضرب اهلل تعالى عميهـ التيه قاؿ:
اآلف ،فمف التعبير بالمضارع قكلهـ :لَ ْن ُن ْؤ ِم َن لَ َك َحتا ٰى َنَرى الم َو َج ْيَرةً[البقرةٌ ،]ٓٓ :
والما ُو َال ييِدي ا ْلقَوم ا ْلفَ ِ
جميعا(ِٖ) ،كهذا ما يعزز ما ذهب إليه البحث
ين[الصؼ ،]ٓ :فضرب اهلل عميهـ التيه حتى همككا
اس ِق َ
َْ
ن
َ
َْ
أف القصة المشار إليها هي التي جاءت في سكرة المائدة .كاهلل أعمـ.
مف ٌ

آم ُنوا
ّ) سر التعبير بالفعل المضارع :سبؽ اآلية
ُّيا الاِذ َ
ي
خطاب اهلل تعالى لممؤمنيف بالفعؿ المضارع بقكلهَ  :يا أَي َ
ين َ
ون ِفي ِ ِ
صفًّا َكأَان ُي ْم
ون* َك ُبَر َم ْقتًا ِع ْن َد الما ِو أ ْ
ين ُيقَ ِاتمُ َ
ون* إِ ان الما َو ُي ِح ُّب الاِذ َ
َن تَقُولُوا َما َال تَ ْف َعمُ َ
ون َما َال تَ ْف َعمُ َ
لِ َم تَقُولُ َ
سِبيمو َ
َ
(ِٗ)
بقصته
ُب ْنَي ٌ
وص[الصؼ ،]ْ-ِ :فجاء بقكؿ مكسى  بالفعؿ المضارع؛ كذلؾ الستحضار الحاؿ ٌ ،
ككأف المخاطبيف ٌ
ص ٌ
ان َمْر ُ
ض ًرب التيه عمى
قد انتقمكا إلى ذلؾ الزمف ،كصاركا بيف يدم مكسى  كهك يخاطب بني إسرائيؿ بهذا الكبلـٌ ،ثـ أركا كيؼ ي
المك ٌذبيف ،كانتهى اإليذاء ،كلهذا األسمكب الببلغي مف األثر في نفكس المخاطبيف ما فيه.
لنبينا -عميو الصالة والسالم.-
الثاني :اإليذاء ّ
متعدد الجكانب ،كيمكف الكقكؼ عمى ثبلثة محاكر لئليذاء في حقه -عميه الصبلة كالسبلـ :-اإليذاء
كاف إيذاء النبي ٌ 

بغض النظر عف مصدر.
مف المنافقيف ،اإليذاء مف المؤمنيف ،كاإليذاء المطمؽٌ ،
المحور األول :إيذاء المنافقين لرسول الل .

ين َوَر ْح َم ٌة
ون ُى َو أُ ُذ ٌن قُ ْل أُ ُذ ُن َخ ْي ٍر لَ ُك ْم ُي ْؤ ِم ُن ِبالما ِو َوُي ْؤ ِم ُن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ون ال ان ِب اي َوَيقُولُ َ
ين ُي ْؤُذ َ
قاؿ تعالىَ  :و ِم ْن ُي ُم الاِذ َ
ون رسو َل الما ِو لَيم ع َذ ِ
يم[التكبة.]ُٔ :
آم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوالاِذ َ
لِماِذ َ
ُْ َ ٌ
ين ُي ْؤُذ َ َ ُ
ين َ
اب أَل ٌ
تكافقت كممة المفسريف عمى أف هذ اآلية نزلت في المنافقيف ،كأنهـ "قالكا في حقه  ما ال ينبغي ،فقاؿ بعضهـ

فإنا نخاؼ أف يبمغه ذلؾ ،فيقع بنا ،فقاؿ الجبلس بف سكيد(َّ)" :نقكؿ ما شئنا ثـ نأته فننكر ما قمنا،
لبعض :ال تفعمكاٌ ،
كنحمؼ ،فيصدقنا بما نقكؿ ،إنما محمد أذف سامعة ..يسمع كؿ ما قيؿ له ،مف غير أف يتدبر فيه ،كيميز بيف ما يميؽ بالقبكؿ

لمساعدة أمارات الصدؽ له ،كبيف ما ال يميؽ"(ُّ).

أف بعض المنافقيف يؤذكف رسكؿ اهلل ،كهذا القكؿ أحد أنكاع اإليذاء ،كقد ترتٌب عميه هذا الكعيد الشديد،
فهذ اآلية تذكر ٌ
فكيؼ إذا كاف اإليذاء بما هك أكبر مف قكلهـ{ :ىو أُ ُذن}!

أَلِيم[التكبة:

ِ
حؽ مف يؤذم
عامة في ٌ
ين ُي ْؤُذ َ
النبي  ،كهيَ  :والاِذ َ
سو َل الماو َل ُي ْم َع َذ ٌ
ون َر ُ
ثـ ٌ
تقرر اآلية قاعدة ٌ
ٌ
اب ٌ
ٌ
النبي 
ُٔ] ،فالفعؿ المضارع يدؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ ،كمما يؤخذمنها في ٌ
حؽ المنافقيف :تحذيرهـ مف االغترار بأخبلؽ ٌ

أما في حضرته فقد
الكريمة ،بحيث يتسببكف له بأدنى سكء ،كأقكالهـ السابقة ،كالتي لـ تكف في حضرته ،بؿ في حاؿ يخمكتهـ ،ك ٌ
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تكجه التحذير الشديد لمحضكر مف رفع الصكت في حضرته ،أك الجهر له بالقكؿ كجهر بعضهـ لبعض ،أك يدعكنه باسمه
ٌ
ص ْو ِت الانِب ٍّي َوَال تَ ْج َيُروا لَ ُو ِبا ْلقَ ْو ِل
َص َواتَ ُك ْم َف ْو َ
ُّيا الاِذ َ
آم ُنوا َال تَْرَف ُعوا أ ْ
أك بكنية ال تميؽ بجنابه ،فقاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
ق َ
ين َ
ِ
َكجي ِر بع ِ
س ِ
ض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ين
َن تَ ْح َب َ
َع َمالُ ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم َال تَ ْ
ض أْ
ول الما ِو أُوَلِئ َك الاِذ َ
ين َي ُغض َ
ون * إِ ان الاِذ َ
ش ُعُر َ
ط أْ
ُّون أ ْ
َ ْ َْ
َص َواتَ ُي ْم ع ْن َد َر ُ
اء ا ْلحجر ِ
ِ
ِ
ِ
ون[الحجرات-ِ :
ين ُي َن ُ
ات أَ ْكثَُرُى ْم َال َي ْع ِقمُ َ
يم* إِ ان الاِذ َ
وب ُي ْم ِلمتا ْق َوى لَ ُي ْم َم ْغ ِفَرةٌ َوأ ْ
امتَ َح َن الما ُو ُقمُ َ
ْ
ادوَن َك م ْن َوَر ُ ُ َ
َجٌر َعظ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ا
ا
ِ
ِ
ين
ذ
ل
ا
ر
ذ
ح
ي
م
ف
ا
ذ
ا
و
ل
م
ك
ن
م
ون
م
م
س
ت
ي
ين
ذ
ل
ا
و
م
ال
م
م
ع
ي
د
ق
ا
ض
ع
ب
م
ك
ض
ع
ب
اء
ع
د
ك
م
ك
ن
ي
ب
ول
س
الر
اء
ع
د
ا
و
م
ع
ج
ت
ال

كقاؿ:
،
]
ْ
َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ً ََْ ْ َ
َ َ ْ َُ ُ َ َ ا ُ ََْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َْ َ ْ َُ ُ
َ
صيبيم ع َذ ِ
ِ
ِ
ون ع ْن أَم ِرِه أ ْ ِ
ِ
يم[النكر.]ّٔ :
يب ُي ْم ف ْت َن ٌة أ َْو ُي َ ُ ْ َ ٌ
َن تُص َ
ُي َخالفُ َ َ ْ
اب أَل ٌ

أذل؛ لما له مف األثر العظيـ عمى شخصه الكريـ ،كمقامه العظيـ مف
فهذ اآليات ٌ
تبيف ٌ
النبي  ليس يشبهه ن
أف أذل ٌ
سيتطرؽ البحث إلى قكله تعالى:
الديف اإلسبلمي كأتباعه ،فما يناله مف أ نذل يطاؿ الديف كأهمه أجمعيف ،كفي المحكر الثالث
ٌ
ِ
سولَ ُو لَ َع َن ُي ُم الما ُو ِفي ُّ
َع اد لَ ُي ْم َع َذ ًابا ُم ِييًنا[األحزاب ،]ٕٓ :قي ًرف أذا بأذل اهلل تعالى.
ين ُي ْؤُذ َ
إِ ان الاِذ َ
الد ْن َيا َو ْاآلخَرِة َوأ َ
ون الما َو َوَر ُ
ض ألهؿ بيته باإليذاء(ِّ) ،كيعضد ما ذهب إليه قكله " :فاطمة بضعة مني يؤذيني
التعر ى
كرتٌب عمى نسقه اآللكسي ٌ
الجصاص ،كالطحاكم ،كالسرخسي ،كغيرهـ ،بكفر شاتمه(ّْ) ،كلذلؾ دخؿ
ما آذاها ،كينصبني ما أنصبتها"(ّّ) ،كقد أفتى
ٌ
التحذير لممؤمنيف مف إيذائه -عميه الصبلة كالسبلـ ،-بالنداء المباشر ،كهك ما يكشفه المحكر اآلتي:

المحور الثاني :إيذاء المؤمنين لرسول الل .
طع ٍام َغ ْير َن ِ
ين إِ َناهُ َولَ ِك ْن إِ َذا
وت ال ان ِب ٍّي إِاال أ ْ
آم ُنوا َال تَ ْد ُخمُوا ُب ُي َ
اظ ِر َ
ُّيا الاِذ َ
قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
َن ُي ْؤَذ َن لَ ُك ْم إِلَى َ َ
َ
ين َ
ِ
ين لِح ِد ٍ
ط ِعمتُم فَا ْنتَ ِشروا وَال م ِ ِ
ِ
ستَ ْح ِيي
يث إِ ان َذلِ ُك ْم َك َ
ستَأْنس َ َ
ستَ ْح ِيي م ْن ُك ْم َوالما ُو َال َي ْ
ان ُي ْؤِذي ال ان ِب اي فَ َي ْ
ُ َ ُ ْ
ُدعيتُ ْم فَا ْد ُخمُوا فَِإ َذا َ ْ ْ
وى ان ِم ْن ور ِ
ِ
اء ِح َج ٍ
ول
اب َذلِ ُك ْم أَ ْ
س َ
ان لَ ُك ْم أ ْ
اسأَلُ ُ
سأَْلتُ ُم ُ
ط َيُر لِ ُقمُوِب ُك ْم َوقُمُوِب ِي ان َو َما َك َ
وى ان َمتَ ً
اعا فَ ْ
َن تُ ْؤُذوا َر ُ
م َن ا ْل َحقٍَّ ،وِا َذا َ
ََ
اِ ِ
َن تَ ْن ِكحوا أ َْزواج ُو ِم ْن بع ِد ِه أَب ًدا إِ ان َذلِ ُكم َك َ ِ
يما[األحزاب.]ّٓ :
الما ِو َوَال أ ْ
َْ َ
َ َ
ُ
ْ
ان ع ْن َد المو َعظ ً
و
خاص
بكصؼ
األهمية ،كك ٌؿ كاحد منهما قد انفرد
تأممنا سياؽ الجممة التي فيها لفظ (األذل) كجدنا أمريف في غاية
ٌ
ٌ
إذا ٌ

لمنبي :
ٌ
النبي -عميه الصبلة كالسبلـ-
األول :متعمٌؽ بدخكؿ بيكت ٌ
بالنبكة.
اآلية لهذا الشطر بكصفه 
ٌ

(ّٓ)

 ،حيث بدأ بالنهي عف دخكلها إال بشركط

(ّٔ)

 ،كقد ىعٍن ىكىنت

معهف مف قبؿ الصحابة كاف يؤذيه  ،)ّٕ( فكانت الجممة
أف الكبلـ
ٌ
واآلخر :متعمٌؽ بأزكاجه -عميه الصبلة كالسبلـ ،-ك ٌ
األخيرة بمثابة القاعدة التي تأخذ صفة التأبيد في المستقبؿ{ :وما كان لكم أن تؤذوا رسول الل} ،حيث كاف التعبير
عنه "-عميه الصبلة كالسبلـ -بعنكاف الرسالة؛ لتقبيح ذلؾ الفعؿ ،كاإلشارة إلى أنه بمراحؿ عما يقتضيه شأنه  ،إذ في
(ّٖ)
أف
بأف مما ال
ٌ
يصح ٍ
كنفي (ككف) اإليذاء يشعر ٌ
الرسالة مف نفعهـ المقتضي لممقابمة بالمثؿ دكف اإليذاء ما فيها"  ،ي
أبدا.
يظهر لمعياف ن

نبي  ،ككصفهـ بالثٌقبلء،
التصكر يمكف اإلعراض عف قكؿ بعض
كمف هذا
ٌ
ٌ
المفسريف الذم يشي بالطعف في أصحاب ال ٌ
(ّٗ)
شديدا عمى النبي . 
بأف هذا األمر كاف
ن
كيشعر ٌ
ي
المحور الثالث :إيذاء الرسول  أيًّا كان مصدره.
ِ
سولَ ُو لَ َع َن ُي ُم الما ُو ِفي ُّ
َع اد لَ ُي ْم َع َذ ًابا ُم ِيي ًنا[األحزاب.]ٕٓ :
ين ُي ْؤُذ َ
قاؿ تعالى :إِ ان الاِذ َ
الد ْن َيا َو ْاآلخَرِة َوأ َ
ون الما َو َوَر ُ
(َْ)
انفردت هذ اآلية بأف جمعت بيف أذل رسكؿ اهلل  كأذل اهلل –سبحانه ،-كفي معنى ذلؾ أقكاؿ عدة -ذكرها الطبرم
اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِْ)
(ُْ)
حمؿ أذل اهلل تعالى عمى الحقيقة ،ك ٌأنه يي ٍح ىمؿ عمى مخالفة أكامر كارتكاب
ك ٌ
البغكم كغيرهما  -ترجع إلى استحالة ٍ
معاصيه ،كينبغي النظر فيها إلى عظمة اهلل تعالى ،ال إلى ً
ص ىغر الذنب.

النبي  ،فالسياؽ يشير إلى أ نذل مخصكص ،كهك المتعمٌؽ في ككنه {رسول الل} ،مف مثؿ :طعنهـ في
أما في ٌ
كٌ
حؽ ٌ
زكاجه  مف صفية بنت حيي بف أخطب ،زعيـ اليهكد ،كقكلهـ :مجنكف ،كاهف ،ساحر ،مما ل ٍـ يقكلك فيه قبؿ الرسالة ،كقد
يدخؿ ما تقدـ مف إيذاء المؤمنيف تحت هذا المفظ.

كهذا كمٌه يد ٌؿ عمى مكقعه  في القمكب ،كمركز مف الديف ،كيؤيد القدر الذم يعطيه القرآف الكريـ لجنابه الشريؼ ،فمف

حب اهلل كجب عميه اتباعه .
آذا فقد آذل اهلل تعالى ،كما أف مف أطاعه فقد أطاع اهلل ،كمف أ ٌ
املطلب السابع :اإليراء للسسول بصيغة املصدز "أذاهه".

ين
ين َوا ْل ُم َن ِاف ِق َ
المصدر {أذاىم} كرد في حؽ محمد  مرة كاحدة ،في سكرة األحزاب في قكله تعالىَ  :وَال تُ ِط ِع ا ْل َك ِاف ِر َ
يال[األحزاب ،]ْٖ :كقد سبؽ هذ اآلية آيات بدأت بالنداء {يا أييا النبي} ،فيها
اى ْم َوتََواك ْل َعمَى الما ِو َو َك َفى ِبالما ِو َو ِك ً
َوَد ْ
ع أَ َذ ُ
كصفه ككظيفته ،كمدار األمر بأف يدع أذاهـ محمكؿ عمى "مداراتهـ في أمر الدعكة كليف الجانب في التبميغ ،كالمسامحة في

اإلنذار"(ّْ) ،كعد مجازاتهـ عمى األذل حتى يأذف اهلل بذلؾ(ْْ).

أف ٍّ
كصح أف يضاؼ
اختص به،
لكؿ منهـ أ نذل قد
ٌ
أف األذل في الكفار كالمنافقيف أصي هؿ ثابت ،ك ٌ
كلع ٌؿ اآلية تشير إلى ٌ
ٌ
النبي  بمعاممتهـ عمى ما يظهر منهـ.كختاـ اآلية{ :وتوكل عمى الل}
إليه ،إال ٌأنهـ لـ يككنكا يجاهركا به ،فمذلؾ أيمر
ٌ
(ْٓ)
ً
أف هذا األذل عمى ًقمٌته ،فاهلل سيتكلى المجازاة عميه.
مشعهربأف "األذل ال ٌ
بد له مف عقاب عاجؿ أك آجؿ"  ،ك ٌ
املبحث الثاىي:

اإليراء حبل أتباع السسل  -عليوه الصالة والسالو.-
سيتـ بحث هذا
اإليذاء بحؽ أتباع الرسؿ كرد بصيغة فعؿ األمر ،كالماضي المبني لممجهكؿ ،كالمضارع ،كالمصدر ،ك ٌ
في المطالب اآلتية:

املطلب األول :اإليراء بصيغة فعل األمس.

حؽ المذيف يأتياف فاحشة الزنا ،حيث قاؿ تعالىَ  :والما َذ ِ
وى َما فَِإ ْن تَ َابا
جاء األمر باإليذاء في ٌ
ان َيأ ِْت َي ِان َيا ِم ْن ُك ْم فَآ ُذ ُ
ِ
يما[النساء ،]ُٔ :كقد اختمفت كممة العمماء في المقصكد بهذا اإليذاء ،أهك
ضوا َع ْن ُي َما إِ ان الما َو َك َ
َصمَ َحا فَأ ْ
َع ِر ُ
َوأ ْ
ان تَاو ًابا َرح ً
(ْٕ)
(ْٔ)
الحدمف و
"ذمهما كتعنيفهما،
إقامة ٌ
الض ٍرب ٌ
الذـ كالشتٍـ ،ك ٌ
رجـ ٌ
بالن ٍعاؿ"  ،أـ ٌ
لمثيب أك جمد لغير المحصف  ،أـ التكبيخ ك ٌ
(ْٖ)
الحد" ؟
كتهديدهما بالرفع إلى اإلماـ ك ٌ

أف اآلية السابقة جاءت بالحديث عف النساء ،كقد كاف الحكـ فيها بالتنصيص
كمف خبلؿ السياؽ يمكف الكقكؼ عمى ٌ
أف هذا
النص عمى ٌ
إما المكت ،أك جعؿ السبيؿ ،ككبل األمريف في غاية المشقٌة ،كلذا لـ يأت ٌ
عمى الحبس إلى إحدل الغايتيفٌ :

أف أمر الحبس غير كارد ،كال انتظار السبيؿ.
الفعؿ "أذل" ،بينما اآلية ال ٌ
متحدثة عف الذككر {كالمٌذاف} أمرت بإيذائهما ،مما يعني ٌ

ً
فرض
الحد ،كعمى
أف هذ اآلية
متحدثة عف فاحشة دكف "الزنا" ،مما يتناسب معه اإليذاء ،ال ٌ
ٌ
كلذلؾ ،يمكف الميؿ إلى ٌ
عير
أف ال ييزاد عف ٌ
التسميـ بأنها في ٌ
الحدٌ ،
حد المنصكص عميه في القرآف كالحديث ،كال عف كقته؛ فبل يي ٌ
فإنه يحمؿ في ٌ
طياته ٍ
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Rababaa: ???? (?????) ?? ?????? ?????? - ????? ??????? ???????- The Word (Harming) in the Holy Quran – A Semantic Contextual Study-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند زبابعة

أف رحمة اهلل تعالى في ىمف يقع في الفاحشة تدعك لرحمة
المحدكد ،كيتأ ٌكد ما تكحي به لفظة األذل ،مف ٌأنه أق ٌؿ الضرر ،ك ٌ
ثـ جعؿ الحدكد إذا أقيمت عمى فاعميها
نفسه ،كالحياء مف اهلل كمف ىخ ٍمقه ،كلهذا فتح باب الستر ،كباب التكبة لمعصاةٌ ،
كفارة لها(ْٗ).

املطلب الثاىي :اإليراء بصيغة الفعل املاضي املبين للنجوول.

حؽ المتف ٌكريف في
حؽ بني إسرائيؿ زمف مكسى  ،كفي ٌ
كرد (اإليذاء) بصيغة الفعؿ الماضي المبني لممجهكؿ في ٌ
الم ىذ ٍب ىذبيف ،كفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ بإيجاز ،ضمف ثبلثة محاكر:
خمؽ السماكات كاألرض ،كفي ٌ
حؽ ي
المحور األول :مع أتباع موسى -عميو الصالة والسالم.-

قكـ فرعكف نظر إلى مكسى
يتهدد
لما نصر اهلل مكسى  عمى السحرة ،فآمنكا به ،كانطمؽ فرعكف ٌ
ٌ
ٌ
كيتكعد ،لفت ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُى ْم
اء ُى ْم َوَن ْ
س َ
ستَ ْحيي ن َ
س ُنقَتٍّ ُل أ َْب َن َ
وسى َوقَ ْو َم ُو ل ُي ْفس ُدوا في ْاأل َْرض َوَي َذ َر َك َوآل َيتَ َك قَا َل َ
كبيف إسرائيؿ ،بقكلهـ :أَتَ َذ ُر ُم َ
ِ
ون[األعراؼ ،]ُِٕ :فجاء بعدها قكله تعالى :قَا َل موسى لِقَو ِم ِو ِ
وِا انا فَوقَيم قَ ِ
ض ِلما ِو
اص ِبُروا إِ ان ْاأل َْر َ
اى ُر َ
استَعي ُنوا ِبالماو َو ْ
ْ
ْ
ُ َ
َ ْ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ُي ِ
َن ُي ْيِم َك
أ
م
ك
ب
ر
ى
س
ع
ل
ا
ق
ا
ن
ت
ئ
ج
ا
م
د
ع
ب
ن
م
و
ا
ن
ي
ْت
أ
ت
َن
أ
ل
ب
ق
ن
م
ا
ن
ي
ذ
ُو
أ
ا
و
ل
ا
ق
*
ين
ق
ت
م
م
ل
ة
ب
اق
ع
ل
ا
و
ه
اد
ب
ع
ن
م
اء
ش
ي
ن
ورثُ َيا َم ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ ْ
ستَ ْخِمفَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ون[األعراؼ.]ُِٗ-ُِٖ :
ض فَ َي ْنظَُر َك ْي َ
ف تَ ْع َممُ َ
َع ُد او ُك ْم َوَي ْ
و
أف هذا
تتحدث عف تهديد،
فاآليات ٌ
كتنكيؿ محتمؿ؛ كألجؿ ذلؾ استحضر بنك إسرائيؿ ما كقع لهـ في السابؽ ،كتكٌقعكا ٌ

بأنهـ ال يأبهكف بمف
نا
يسـ فاعمه
مشعر ٌ
األمر سيقع بهـ الحقنا –ال محالة ،-فكاف جكابهـ لمكسى  بالفعؿ الماضي الذم لـ ٌ
تتغير ال قبؿ مجيء مكسى كال بعد ،
آذاهـ ،ك ٌأنهـ سيككنكف مع مكسى  ،يصبركف كما صبركا في السابؽ ،فثقتهـ باهلل لـ ٌ
كلذلؾ ع ٌقب  عمى قكلهـ بفعؿ الرجاء :قَا َل عسى رُّب ُكم أ ْ ِ
ستَ ْخِمفَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ون،
ض فََي ْنظَُر َك ْي َ
ف تَ ْع َممُ َ
َن ُي ْيم َك َع ُداوُك ْم َوَي ْ
َ َ َ ْ
أف قكلهـ يحمؿ اليأس كالقنكط مف نصر
فاألعماؿ بالخكاتيـ ،كفي هذا تضعيؼ لما ذهب إليه الطبرم كالزمخشرم كغيرهما مف ٌ
شيئا ،كلـ يجمب لنا نفعا ،فقد أكذينا مف قبؿ ،كها نحف اآلف نؤذم ،فمتى الفرج،
اهلل ،فكأنهـ يقكلكف له :لـ يي ٍجد إرسالؾ عنا ن
(َٓ)
كمتى النصر؟ فقاؿ لهـ :عسى رُّب ُكم أ ْ ِ
ستَ ْخِمفَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ض. 
َن ُي ْيم َك َع ُداوُك ْم َوَي ْ
َ َ َ ْ
المحور الثاني :مع أتباع النبي .

ُضيع عم َل ع ِ
ِ
ض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض
ام ٍل ِم ْن ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر أ َْو أُْنثَى َب ْع ُ
ُّي ْم أٍَّني َال أ ُ َ َ َ
استَ َج َ
قاؿ تعالى :فَ ْ
اب لَ ُي ْم َرب ُ
ارِىم وأُوُذوا ِفي س ِبيمِي وقَاتَمُوا وقُِتمُوا َألُ َكفٍّر ان ع ْنيم س ٍّي َئ ِات ِيم وَأل ُْد ِخمَانيم ج ان ٍ
ِ ِ
ات تَ ْج ِري ِم ْن
َوأ ْ
ُْ َ
ْ َ
َ َ ُْ َ
َ
َ
َ
ُخ ِر ُجوا م ْن د َي ِ ْ َ
ثََو ًابا ِم ْن ِع ْن ِد الما ِو[آؿ عمراف.]ُٗٓ :

اجُروا
فَالاِذ َ
ين َى َ
تَ ْح ِت َيا ْاألَ ْن َي ُار

المتكجهيف إليه -سبحانه -بالدعاء:
النص عمى استجابة اهلل لممتفكريف في خمؽ السماكات كاألرض،
ٌ
اآلية كردت في سياؽ ٌ
ان أ ْ ِ
س ِم ْع َنا ُم َن ِادًيا ُي َن ِادي ِل ْ ِ
يم ِ
آمانا} الراجيف منه النصر كالتمكيف الذم كعدك عمى لساف الرسؿ،
{راب َنا إِان َنا َ
َ
َن آم ُنوا ِبَرٍّب ُك ْم فَ َ
ْل َ
المتأمميف برفع المؤاخذة بالسيئات التي عاقبتها دخكؿ النار ،الممتمسيف ذلؾ مف كرـ اهلل تعالى الذم ال يخمؼ الميعاد ،فكانت
ٌ

ُّي ْم}ٌ ،أنه سيحقؽ لهـ ما
استَ َج َ
اإلجابة عمى الفكر ،حيث جاءت اآلية معطكفة بالفاء التي تفيد الترتيب كالتعقيب{ :فَ ْ
اب لَ ُي ْم َرب ُ
طمبك كزيادة.
ِ
ُخ ِر ُجوا
اجُروا َوأ ْ
سِب ِيمي} بيف األشياء األربعة َ
{ى َ
كعند إمعاف النظر في اآلية السابقة نرل ٌ
{وأُوُذوا في َ
تكسط قكله تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
ِم ْن ِد َي ِ
فإف المؤمف باهلل ال يأبه لمهجرة كال لئلخراج مف
س ِبيمي َوقَاتَمُوا َوقُتمُوا} ،فإذا كاف ترتيبها تصاعديِّاٌ ،
ارِى ْم َوأُوُذوا في َ
اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ُٓ)
فإف أعظـ مكرك كسكوء يقع لممؤمف
الديار ،كال لؤلذل في سبيؿ اهلل ،كال لمقتؿ؛ ٌ
ألنه أقصى أمانيه ،كاذا كاف الترتيب تنازليِّا ٌ ،

أخؼ المكرك  ،فإذا كصؿ األمر لمقتاؿ في
جراء الهجرة كاإلخراج مف الديارٌ ،ثـ يككف األذل في سبيؿ اهلل ،كهك ٌ
يككف مف ٌ
سبيؿ اهلل لـ يكف شيء أهكف عمى المؤمف منه؛ لما ينتظر مف الثكاب عند اهلل تعالى.
المحور الثالث :فيمن لم يتميز والؤه ،ولم ُي َم ّحص إيمانو.
اس َك َع َذ ِ
اس م ْن َيقُو ُل آمانا ِبالما ِو َفِإ َذا أ ِ
ِ ا
ي ِفي الما ِو َج َع َل ِفتَْن َة الان ِ
اب الما ِو[العنكبكت.]َُ :هذ
ُوذ َ
َ
قاؿ تعالىَ  :وم َن الن ِ َ
سنته تعالى في السابقيف ،كمف االبتبلء أف
اآلية مف صدر سكرة العنكبكت التي ٌ
أف الفتف ٌ
تتحدث عف ٌ
سنة اهلل في التمحيص ،ك ٌ
يككف لممؤمف كالداف يدعكانه لمكفر.
كبيرا ،ك ٌأنه يعدؿ عذاب
ثـ جاءت هذ اآلية تذكر ٌ
أف المنافؽ إذا حصؿ له أ نذل – أيِّا كاف مصدر -استعظمه ،كرآ ن
(ِٓ)
جهنـ" ،فىيقيك يؿ :ىال ،ما أ ً ً
يـ قىطُّ"(ّٓ).
ٌ
جهنـ  ،كهذا القياس غير صحيح ،فك ٌؿ ببلء الدنيا ال يعدؿ ىغمسة في نار ٌ ى
ى ى
ىص ىابني ىنع ه

املطلب الثالث :اإليراء بصيغة الفعل املضازع.

في هذا المطمب آيتاف جاء فيهما لفظ األذل بالفعؿ المضارع ،األكلى أطمؽ فيها اإليذاء ،كالثانية قيٌيد بشأف المباس،
كهذا بياف ذلؾ:

ِ
احتَ َممُوا ُب ْيتَا ًنا َوِاثْ ًما ُمِبي ًنا[األحزاب.]ٖٓ :
س ُبوا فَقَِد ْ
ون ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ين ُي ْؤُذ َ
أوالً :قكؿ اهلل تعالىَ  :والاِذ َ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َنات ِب َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َ
أف المؤمف قد يكتسب مف
جاءت هذ اآلية معطكفة عمى اآلية التي ذكرت جزاء الذيف يؤذكف اهلل كرسكله ،كفيها إشارة إلى ٌ

نص في عقكبة الذم يؤذم المؤمف ببل سبب؛ كالغيبة ،أك النميمة،
الخطايا ما يؤذل بسببه ،كهذا غير مقصكد مف اآليةٌ ،
كلكنها ٌ
أك الحسد(ْٓ) ،كما شابه ذلؾ ،فهك جرـ يستحؽ عميه فاعمه العذاب األليـ.
بتجدد اإليذاء بغير سبب.
يتجدد ٌ
أف الكزر ٌ
كجيء بالفعؿ المضارع؛ لمداللة عمى ٌ
أف جزاء مف يؤذم المؤمف العذاب المهيف ،فكيؼ إذا زاد عف اإليذاء إلى ما هك فكقه! كفيه داللة عمى
كتجدر اإلشارة إلى ٌ

ب في النار عمى كجهه.
الذب عف عرضه ،كسكؼ يي ٍفمس الشاتـ كالمؤذم يكـ القيامة ،حتى يي ىك ٌ
كجكب صيانة حرمة المؤمنيف ،ك ٌ

اج َك وب َن ِات َك وِنس ِ
ْن
ين َعمَ ْي ِي ان ِم ْن َجَالِبيِب ِي ان َذِل َك أ َْدَنى أ ْ
َن ُي ْعَرف َ
ين ُي ْدِن َ
اء ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ُّيا الانِب ُّي ُق ْل ِأل َْزَو ِ َ َ
ً
ثانيا :قكؿ اهلل تعالىَ  :يا أَي َ
َ َ
ِ
ا
يما[األحزاب.]ٓٗ :
ان الم ُو َغفُ ًا
فَ َال ُي ْؤَذ ْي َن َو َك َ
ور َرح ً
ىف م ٍف يؤًذم اٍلمؤًمنًيف ي ٍحتى ًم يؿ بهتى نانا ،ك ىكاف ًف ً
يه ىمٍن يع
يٍ ى ى
ى ى
هذ اآلية تأتي نسقنا مع التي قبمها ،يقكؿ الرازم" :لى َّما ىذ ىك ىر أ َّ ى ي ٍ
يٍ
اب اٍلمك ً
ؼ ع ٍف إًي ىذ ً
َّ ً
اض ًع الَّتًي ًفيها التُّهـ اٍلم ً ً ّْ ً َّ
اجتًىن ً
ص ىؿ ًٍ
اء اٍل ىم ٍمينكعي ًمٍنهي،
اء اٍل يم ٍؤًم ًف ،أ ىىم ىر اٍل يم ٍؤًم ىف بً ٍ
اٍل يم ىكم ى
اإلي ىذ ي
كجىبةي لمتَّأىذم؛ لىئبل ىي ٍح ي
ى ىي ي
ىى
اإلي ىذ ً
ص بً ّْ
اإلي ىذاء اٍلقىكلً ُّي م ٍختىصِّا بً ّْ
ب ًٍ
كلى َّما ىك ى ً
اء اٍلقى ٍكلً ّْي ،ىك يه ىكّْ :
اء ،فىًإ َّف ًذ ٍكىريه َّف بًالسُّكًء يي ٍؤًذم
اختى َّ
الذ ٍك ًر ٍ
الذ ٍك ًر ىما يه ىك ىسىب ي
الن ىس ي
اف ٍ ي ٍ ي
ى
ً
ً
ً
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ّْ
ْن فَال ُي ْؤَذ ْي َن} قي ىؿ :يي ٍعىرٍف ىف أىنهي َّف ىح ىرائير فى ىبل ييتٍىب ٍع ىف ،ىكيي ٍمك يف
اء بخ ىبلؼ ذ ٍكر ّْ
ّْ
الرىجاؿ ..ىكقى ٍكليهي{ :ذل َك أَ ْدنى أ ْ
َن ُي ْعَرف َ
الرىجا ىؿ ىكالن ىس ى
ىف م ٍف تىستير ك ٍجهها مع أَّىنه لىٍيس بًعكروة ىال ي ٍ ً
ىف ييقىا ىؿ :اٍلمر ياد ييعرٍفف أَّىنه َّف ىال ىي ٍزنً ً
ؼ ىع ٍكىرتىهىا ،فىيي ٍع ىرٍف ىف
يها أَّىنهىا تى ٍك ًش ي
أٍ
ي
ى
ط ىمعي ف ى
يف ،أل َّ ى ٍ ي ى ى ى ى ى ي ى ى ٍ ى
يى ٍى ى ي
(ٓٓ)
ً
ب ّْ
الزىنا ًم ٍنهي َّف" .
كر ه
ات ىال يي ٍمك يف طىمى ي
أَّىنهي َّف ىم ٍستي ى
بأف اآليات تشير بأصابع االتهاـ إلى المنافقيف الذيف كاف ديدنهـ اإليذاء ،كمحاكلة النيؿ مف
كسياؽ اآليات يشعر ٌ
المؤمنيف كالمؤمنات بأساليبهـ الممتكية(ٔٓ) ،كلذلؾ قطع تعميهـ الطريؽ مف خبلؿ لباس ً
العفٌة(ٕٓ) ،الذم أيجمي بسببه يهكد بني
ي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند زبابعة

قينقاع عف المدينة(ٖٓ).

املطلب السابع :األذى بصيغة املصدز.

يدؿ عمى الثبات(ٗٓ) ،كقد جاء لفظ (األذل) في القرآف بصيغة المصدر خمس مرات ،كما يسعى
أف المصدر ٌ
مف المعمكـ ٌ
إليه البحث هك التح ٌقؽ مف داللته عمى المراد مف خبلؿ سياؽ اآليات ،كهؿ داللته في المصدر كداللته في األفعاؿ؟
تـ ىد ٍر يسه عمى حسب كركد في المصحؼ في النقاط اآلتية:
كألجؿ ذلؾ فقد ٌ

أوالً :األذى الذي يقع لممحرم.
ِ
صرتُم فَما استَْي ِ
قاؿ اهلل تعالى :وأَِت ُّموا ا ْلح اج وا ْلعمرةَ ِلما ِو فَِإ ْن أ ْ ِ
ي
وس ُك ْم َحتاى َيْبمُغَ ا ْل َي ْد ُ
سَر م َن ا ْل َي ْد ِي َوَال تَ ْحمقُوا ُرُء َ
ُح ْ ْ َ ْ َ
َ
َ َ ُ َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م ِحما ُو فَم ْن َك َ ِ
ٍ
ِ
سك[البقرة.]ُٗٔ :
ن
َو
أ
ة
ق
د
ص
َو
أ
ام
ي
ص
ن
م
ة
ي
د
ف
ف
و
ْس
ر
أ
ن
م
ى
ذ
َ
أ
و
ب
َو
أ
ا
يض
ر
ً
ان م ْن ُك ْم َم ِ ً ْ
َ َْ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
ْ َ
َ
َ
يضا} ،كهما
ر
{م
عميه:
المعطكؼ
دكف
أس
ر
ال
مع
ل}
ذ
{أ
لفظ
جاء
كقد
الفدية،
عنها
ينكب
بحيث
ه،
ف
ر
الت
خصة
ر
اآلية
في
ن
ٌ
ن

نكرتاف ،كالنكرة – كما هك معمكـ في مثؿ هذا السياؽ– تفيد التعظيـ أك التحقير ،بمعنى :األذل الشديد الذم ال يطاؽ ،كالمرض

ألف الباء في قكله{ :به
أف القميؿ غير مقصكد؛ ٌ
حمؿ ،أك قميؿ األذل ،كيسير المرض ،كلكف الذم ينفهـ مف السياؽٌ :
الذم ال ييتى ٌ

الحاج أك المعتمر عف إتماـ النسؾ
مصاحب غير مفارؽ ،فرٌبما هذا األذل يقعد
أف األذل
ه
ٌ
أ نذل} لئللصاؽ ،حيث دلٌت عمى ٌ
عمى أكمؿ كجه؛ فمذا شرع اهلل له أف يسارع إلى إماطته ،كالفدية.
ُ)
ِ)

كمما يعزز هذا الفهـ أمراف:

الحج بالجهاد (َٔ).
كصؼ ٌ
(ُٔ)
كثير ،
أف أذل رأسه كاف نا
مجمكع متكف الركاية عف كعب بف يعجرة  – الذم نزلت اآلية فيه– كالتي تد ٌؿ عمى ٌ
ً
ت ًإلىى َّ ً
ت أىيرل أ َّ
ىف اٍل ىج ٍه ىد قى ٍد ىبمى ىغ بً ىؾ ىه ىذا"(ِٔ) ،كلـ يكف ذلؾ
"ما يكٍن ي
كقكله :يح ًمٍم ي
النب ّْي  ىكالقى ٍم يؿ ىيتىىناثىير ىعمىى ىك ٍجهي ،ىفقىا ىؿ :ى
فصح أف يكصؼ بالمصدر {أ ًذى} ،كا ٌف إزالته ،كالترفٌه في ذلؾ
ألنه قد تعايش معه،
لًيمنعه مف االستمرار في النسؾ ،ك ٌ
ٌ
ذنبا ،كلذا تقكـ مقامه الفدية(ّٔ).
ال ٌ
يعد ن

ثانيا :األذى بسبب المحيض.
ً
ِ
ِ
ِ
سأَلُوَن َك َعن ا ْل َمحيض قُ ْل ُى َو أَ ًذى[البقرة.]ِِِ :
قاؿ اهلل تعالىَ  :وَي ْ
سياؽ اآلية -كما يرل البقاعي -راجعه إلى تتميـ ما أيحؿ مف الرفث في ليؿ الصياـ ،كذلؾ بالسؤاؿ عف غشياف الحائض،

"فقاؿ{ :ويسألونك عن المحيض} ،أم :عف نكاح النساء فيه ،مخالفةن لميهكد"(ْٔ).

ك"المحيض :الحيض ككقت الحيض كمكضعه"(ٓٔ) ،كعميه يككف األمر باعتزاؿ الزكجة كقت الحيض ،كعدـ االقتراب

مف مكضع الحيض(ٔٔ) ،فالتعريؼ له بالضمير ،كتنكير المصدر بقكله{ :ىو أ ًذى} دليؿ عمى ثبات هذا الكصؼ لمكضعه
دكف غير مف جسد المرأة ،خبلفنا لميهكد الذيف كانكا "إذا حاضت المرأة منهـ ال يكاكمكهف كال يشاربكهف كال يجامعكهف – أم كال
يضعكهف – في البيكت"(ٕٔ).

إذف ،لفظ {أ نذل} في هذا المكضكع جاء عمى قدر  ،فمحمٌه محدكد ،ككقته قصير إذا ما قيس بكقت الطهر.

ثالثًا :األذى المبطل لمصدقات.
ِ
ِ
ِ
ِ
سِب ِ
َجُرُى ْم ع ْن َد َرٍّب ِي ْم َوَال
ون َما أَ ْنفَقُوا َم ًّنا َوَال أَ ًذى لَ ُي ْم أ ْ
يل الماو ثُام َال ُيتِْب ُع َ
ين ُي ْنفقُ َ
قاؿ اهلل تعالى :الاِذ َ
ون أ َْم َوالَ ُي ْم في َ
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ا ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
آم ُنوا َال
ون * قَ ْو ٌل َم ْعُر ٌ
َخ ْو ٌ
ُّيا الاِذ َ
ف َعمَ ْي ِي ْم َوَال ُى ْم َي ْحَزُن َ
يم * َيا أَي َ
وف َو َم ْغفَرةٌ َخ ْيٌر م ْن َ
ين َ
ص َدقَة َيتْ َب ُع َيا أَ ًذى َوالم ُو َغن ٌّي َحم ٌ
ِ
ص َدقَ ِات ُك ْم ِبا ْل َم ٍّن َو ْاألَ َذى[البقرة.]ِْٔ :
تُْبطمُوا َ

(المف) ،كمرة بما يد ٌؿ عميه ،كهك{ :قول
كرد لفظ (األذل) بالمصدر في هذ اآليات ثبلث مرات ،مرتيف مسبكقنا بمفظ
ٌ
المف يككف بالقكؿ ،كاألذل يككف بغير القكؿ ،فالعطؼ يعني المغايرة ،قاؿ ابف
أف ٌ
معروف ومغفرة} ،كهذا يؤ ٌكد الفرؽ بينهما ،ك ٌ
المف جزء مف
المف ذكر النعمة عمى معنى التعديد لها كالتقريع بها ،كاألذل
ٌ
ٌ
ألف ٌ
المف؛ ٌ
أعـ مف ٌ
عطية" :ك ٌ
السب كالتٌش ٌكي ،كهك ٌ
(ٖٔ)
ص عميه لكثرة كقكعه" .
األذلٌ ،
لكنه ن ٌ
الفقير بعض األعماؿ كما شابه ذلؾ مف غير أجرة؛ لما يرل
المنفؽ
حمؿ
ي
كيمكف حممها عمى غير الكبلـ ،كذلؾ بأف يي ٌ
ى
مف ذات اليد عميه بسبب إنفاقه(ٗٔ).

ألنه {أ نذل}،
فإنه محبط لمعمؿ؛ ٌ
ثيراٌ ،
أف التعبير بالمصدر هنا فيه داللة عمى ٌ
الخبلصةٌ :
أف (األذل) إف كاف قميبلن ،أك ك ن
فبل يمكف أف تنقمب الفطرة حتى ت ار غير ذلؾ ،فعمى المنف ً
ؽ أف يحرص ك ٌؿ الحرص عمى عدـ كقكعه به ،كألجؿ ذلؾ جعؿ
بالمف كاألذل ،كتأ ٌكد ذلؾ بالمثؿ المضركب في اآلية.
اهلل تعالى القكؿ الحسف كترؾ المؤاخذة خير مف تمؾ الصدقة المتبكعة ٌ

ابعا :أذى أىل الكتاب لممؤمنين.
رً
النص عمى أذل أهؿ الكتاب لممؤمنيف في سياقيف:
كرد
ٌ
ون وأَ ْكثَرُىم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
َى ُل ا ْل ِكتَ ِ
ضُّرو ُك ْم إِاال أَ ًذى
آم َن أ ْ
اسقُ َ
اب لَ َك َ
ون * لَ ْن َي ُ
األول :قكؿ اهلل تعالىَ  :ولَ ْو َ
ان َخ ْيًار لَ ُي ْم م ْن ُي ُم ا ْل ُم ْؤم ُن َ َ ُ ُ
ِ
ون[آؿ عمراف.]ُُُ-َُُ :
ص ُر َ
َوِا ْن ُيقَاتمُو ُك ْم ُي َولُّو ُك ُم ْاأل َْد َب َار ثُام َال ُي ْن َ

كيتعرض له
هذ اآلية ،مع التي قبمها تبيف سنة مف سنف اهلل تعالى ،كهي أف الداعية ال ٌ
اجه بما ال يي ٌ
حب ،ي
بد كأف يك ى
لؼ لفٌهـ ال يرعككف عف أذل الدعاة إلى اهلل كالتشفٌي بهـ؛ كلذا جاء هذا الخطاب لتثبيت
بالسكء كاألذل ،فأهؿ الكتاب كمف ٌ

(َٕ)
أبدا ،كك ٌؿ ما يقع منهـ فإنه ال يعدك أف يككف {أ نذل}،
ضرهـ ن
عمما ٌ
بأف أكلئؾ البعداء لف يقدركا عمى ٌ
المؤمنيف  ،كاحاطتهـ ن
ضرهـ إال بما يطمؽ عميه {أ نذل}(ُٕ).
أك أنهـ ال يستطيعكف ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
شَرُكوا أَ ًذى
ين أَ ْ
اب ِم ْن قَْبمِ ُك ْم َو ِم َن الاِذ َ
س َم ُع ان ِم َن الاِذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
الثاني :قكؿ اهلل تعالى :لَتُْبمَ ُو ان في أ َْم َوال ُك ْم َوأَ ْنفُس ُك ْم َولَتَ ْ
ِ ِ ِ
ُمور[آؿ عمراف.]ُٖٔ :
َك ِث ًا
ير َوِا ْن تَ ْ
ص ِب ُروا َوتَتاقُوا فَإ ان َذل َك م ْن َع ْزِم ْاأل ُ

سنة اهلل تعالى في االبتبلء ،كتعطؼ عميه سماع األذل مف الذيف أكتكا الكتاب كمف
هذ اآلية ٌ
أيضا عف ٌ
تتحدث ن
الجار كالمجركر عمى المفعكؿ به،
كيبلحظ في السياؽ مؤٌكدات ٌ
المشركيف ،ي
عدة؛ البلـ المكطئة لمقسـ ،كنكف التككيد الثقيمة ،كتقديـ ٌ

أيضا:
كمف عمى شاكمتهـ ،كفيه ن
ككذلؾ :تنكير المصدر {أذل} ،ك ٌؿ ذلؾ لمداللة –كاهلل أعمـ -عمى ٌ
أف األذل مبلزـ ألهؿ الكتاب ى

(ِٕ)
ألنه لف يعدك هذا القدر ،كسيككف بعد النصر المؤزر ألتباع الهدل،
التقميؿ كالح ٌ
ط مف شأنه ،ك ٌ
الحث عمى عدـ المباالة به ؛ ٌ
اآلمريف بالمعركؼ كالناهيف عف المنكر(ّٕ).
احدا ،بؿ
كن ًعت المصدر بقكله { ًا
كثير}؛ ليد ٌؿ عمى – باإلضافة إلى ما ٌ
لكنا ك ن
تقدـ مف إفادته القمٌة ،كالثباتٌ -أنه ليس ن
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
و
الرس ً
طاع ًف في ّْ
الد ً
آم ىف،
ىص ىحابًه ،ىكًفي المه تى ىعالىى ىكأٍىنبًىيائه .ىكاٍل ىم ى
كؿ ىكأ ٍ
له أكثر مف كجه ،فمنه" :أى ٍق ىكالهي ٍـ في َّ ي
يف ىكتى ٍخطىئة ىم ٍف ى
ً (ْٕ)
ً ً ً
ً
حث لممؤمنيف عمى االستعداد لسماعه ،كقمٌة المباالت به.
يف"  ،كفي هذا ٌ
ىكًه ىجاء ىك ٍع وب ىكتى ٍشبًيبًه بًن ىساء ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى

خامسا :األذى الذي يمحق المجاىدين بسبب المطر.
ً
جاءت هذ اآلية بعد الحديث عف قصر الصبلة في السفر ،كفي معرض البياف لصبلة الخكؼ

(ٕٓ)

 ،تمؾ الصبلة التي
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َن
ان ِب ُك ْم أَ ًذى ِم ْن َم َ
ضى أ ْ
اح َعمَ ْي ُك ْم إِ ْن َك َ
ط ٍر أ َْو ُك ْنتُ ْم َمْر َ
العدك ،كقبؿ الدخكؿ في المعركة ،قاؿ تعالىَ  :وَال ُج َن َ
تككف عند لقاء ٌ
َسمِ َحتَ ُك ْم[النساء.]َُِ :
تَ َ
ض ُعوا أ ْ

كؿ مطر
أف ليس ٌ
ٌ
كيبلحظ فيه ٌ
تبيف اآلية نكعيف مف األعذار التي تبيح كضع السبلح؛ األذل مف المطر ،أك المرض ،ي
فإنه
يسبب األذل ،بدليؿ (مف) التي لمتبعيض ،فإذا أضيؼ إليه تنكير المصدر {أ نذل}ٌ ،
يككف أ نذل ،بؿ هناؾ نكع مف أنكاعه ٌ
شرط ً
ً
و
و
أخذ
كمحصكر كثابت له ذلؾ الكصؼ ،كال يجكز كضع السبلح إال بتمؾ الشركط ،مع
مخصكص
يد ٌؿ عمى نكع
الحذر(ٕٔ).

ألنه قد يثقؿ المجاهد عف اإلقداـ ،أك ييثقؿ
كاذا كانت (مف) البتداء الغاية ،دلٌت كذلؾ عمى تنكع أذل المطر ،ال تكثير؛ ٌ
سبلحه المبطف ،أك يكشفه إذا كاف مخفيِّا ،أك يصدأ كتذهب ًح ٌدته(ٕٕ) ،أك يحكؿ بينه كبيف استخدامه عمى أكمؿ كجه فيتج أر
العدك عمى مقاتمتهـ(ٖٕ) ،كهذ الدالالت قد أعاف عمى فهمها السياؽ.
ٌ

اخلامتة.

بعد هذ الدراسة المستفيضة ،أضع أبرز النتائج التي تكصمت إليها في النقاط اآلتية:

ُ)

و
ماض ،كمضارع ،كمصدر ،ككانت لها دالالت
تقمٌبت صيغ كركد مفردة (األذل) في االستعماؿ القرآني ما بيف فعؿ

ِ)

لـ تستخدـ لفظة األذل بجميع صيغها إال لمداللة عمى قميؿ الضرر.

ّ)

المعبر عنه باألذل قصير الكقت.
قميؿ الضرر
ٌ

مستفادة مف صيغتها.

ْ)
ٓ)

فعٌبر الضرر الشديد باألذل ،فإنما كاف ذلؾ لغرض بياني؛ كهك التسرية
إذا خالؼ ظاهر بعض السياقات ما سبؽ ،ي
قصيرا ،كأثر قميؿ ،فمتصبركا.
أف ذلؾ الضرر سيككف
كالتسمية لممخاطبيف ،ك ٌ
ن

فإنه لمداللة
كجكدا
أف مجيء لفظ (األذل) بالفعؿ كاف لمداللة عمى اقترانه بالزمف،
ن
أما مجيؤ بالمصدر ٌ
ظهر ٌ
كعدما ،ك ٌ
ن
عمى الثبات ،كاالستمرار بقرينة ما أيضيؼ إليه.

ٔ)

كشؼ عف إمكانية االستعانة بمثؿ هذ الدراسة المستكعبة في الترجيح بيف أقكاؿ المفسريف ،أك تصكيب بعض اإلطبلقات
تحمؿ المفظ ما ال يحتمؿ.
التي ٌ

"كالحمد هلل رب العالميف"

اهلوامش.
(ُ) أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراهيدم (َُٕهػ) كتاب العين ،تحقيؽ :مهدم المخزكمي كابراهيـ السامرائي ،دار كمكتبة
الهبلؿ ،باب المفيؼ مف الذاؿ.َِٔ/ٖ ،

(ِ) أبك الحسيف أحمد ابف فارس (ت ّٓٗهػ) ،معجم مقاييس ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد هاركف ،بيركت ،دار الفكرُٕٗٗ ،ـ،
(ُ.)ٕٖ/

(ّ) أبك القاسـ الحسيف بف محمد الراغب األصفهاني( ،ت َِٓهػ) ،المفردات في غريب القرآن ،دمشؽ ،بيركت ،دار القمـ ،الدار
الشاميةُُِْ ،هػ( ،طُ) ،صُٕ.
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(ْ) ينظر :محمد بف مكرـ بف عمي ابف منظكر (ت ُُٕهػ) لسان العرب ،بيركت ،دار صادرُُْْ ،هػ( ،طّ).)ْٓ/ُ( ،

(ٓ) شهاب الديف أحمد بف يكسؼ ،المعركؼ بالسميف الحمبي (ت ٕٔٓهػ) ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،تحقيؽ :محمد
باسؿ عيكف السكد ،بيركت ،دار الكتب العمميةُٗٗٔ ،ـ( ،طُ) ،مادة " أذل" (ُ.)ٖٖ/

(ٔ) مجد الديف أبك طاهر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل (ت ُٕٖهػ) ،القاموس المحيط ،بيركت ،مؤسسة الرسالةََِٓ ،ـ،
(طٖ) ،صُِٖٓ.

(ٕ) أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم ،الحنفي (ت َُْٗهػ) الكميات ،تحقيؽ :عدناف دركيش كمحمد المصرم ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،صّٕ.

(ضر) ،صَّٓ .َٓٓ-كالسميف
(ضر) ،صٖٗٓ .كالراغب األصفهاني ،المفردات
(ٖ) ينظر :ابف فارس ،معجم مقاييس المغة
ٌ
ٌ
الحمبي ،عمدة الحفاظ (ضرر).ّْٔ/ُ-ّّْ/ُ ،

(سكء) ،صْٔٗ .كينظر :الراغب األصفهاني ،المفردات( ،سكأ) ،صُْْ .ِْْ-كالسميف
(ٗ) ابف فارس ،معجم مقاييس المغة
ٌ
الحمبي ،عمدة الحفاظ (سكا).ِٔٔ-ِ/ِْٔ ،
(َُ) لمزيد مف األمثمة كاألدلة ينظر :أبك المظفر مؤيد الدكلة مجد الديف أسامة بف مرشد (ت ْٖٓهػ) ،لباب اآلداب ،تحقيؽ :أحمد محمد
شاكر ،مكتبة السنة ،القاهرةُٖٗٗ ،ـ ،فصؿ :في الصبر عمى األذل كمداراة الناس ،صُّٖ.ِّٓ-

(ُُ) لمزيد مف التفصيؿ :ينظر :فضؿ عباس ،القصص القرآني إيحاؤه ونفحاتو.
(ُِ) ينظر :أبك القاسـ محمكد بف عمرك الزمخشرم (ت ّٖٓهػ) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بيركت ،دار الكتاب العربي،
َُْٕهػ( ،طّ) .ِّٓ-َِٓ/ِ ،كأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ابف كثير (ت ْٕٕهػ) ،تفسير القرآن العظيم ،بيركت ،دار

الكتب العمميةُُْٗ ،هػ( ،طُ) .ِٔٗ-َٔٗ/ِ ،كشهاب الديف محمكد بف عبد اهلل اآللكسي( ،ت َُِٕهػ) ،روح المعاني،

بيركت ،دار الكتب العمميةُُْٓ ،هػ( ،طُ).ُْٖ/ٕ ،

(ُّ) ينظر :أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى (ت ِٖٗهػ) ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،دار

إحياء التراث العربي ،بيركت .ّٔ/ٓ ،كأبك هبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سهؿ العسكرم (ت ّٓٗهػ) ،معجم الفروق المغوية،
تحقيؽ :محمد إبراهيـ سميـ ،دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاهرة ،صِْٔ.

(ُْ) ينظر :مصطفى صادؽ الرافعي (ت ُّٔٓهػ) ،وحي القمم ،دار الكتب العمميةَََِ ،ـ( ،طُ).ُُٓ-ُُْ/ُ ،

ً
قاعي (ت ٖٖٓهػ) ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسبلمي.ُٕٕ/ْ ،
(ُٓ) إبراهيـ بف عمر بف حسف الب ٌ
(ُٔ) محمد الطاهر بف محمد بف عاشكر (ت ُّّٗهػ) ،التحرير والتنوير ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنسُْٖٗ ،ق.َِْ/ُّ ،

(ُٕ) ينظر :أبك حياف محمد بف يكسؼ (ْٕٓهػ) ،البحر المحيط ،دار الكتب العممية ،بيركت ََُِ ،ـ( ،طُ) .َٖٓ/ٖ ،كالبقاعي،
نظم الدرر .ُّٗ/ٔ ،كاآللكسي ،روح المعاني.ُّٗ/ٔ ،

(ُٖ) ينظر :محمد بف جرير الطبرم( ،ت ُُّهػ) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيؽ :أحمد شاكر ،بيركت ،مؤسسة الرسالة،

َََِـ( ،طُ) .ِٓ/ِِ ،كمحيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم (ت َُٓهػ) ،معالم التنزيل
في تفسير القرآن ،دار إحياء التراث العربي ،بيركتَُِْ ،هػ( ،طُ) .ْٓٓ/ّ ،كأبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ

الثعالبي (ت ٕٖٓهػ) ،الجواىر الحسان ،دار إحياء التراث العربي ،بيركتُُْٖ ،ق( ،طُ) .ِّٖ/ّ ،كأبك عبد اهلل محمد

ابف أحمد القرطبي (ت ُٕٔهػ) ،الجامع ألحكام القرآن ،القاهرة ،دار الكتب المصريةُْٗٔ ،ـ( ،طِ) .ُِٓ/ِِ ،كعبد الرحمف
ابف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (ت ُُٗهػ) ،الدر المنثور ،دار الفكر ،بيركت.ٕٔٔ-ْٔٔ/ٔ ،

(ُٗ) البخارم ،صحيح اإلمام البخاري ،تحقيؽ :مصطفى البغا ،كتاب :أحاديث األنبياء ،باب ،ِٖ :حديث رقـ (ْ.ٗٔ/ٕ ،)ّْ.

(َِ) أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف الجكزم (ت ٕٗٓهػ) ،زاد المسير في عمم التفسير ،بيركت ،دار الكتاب العربيُِِْ ،هػ،
ٗ٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ه2019/و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند زبابعة
(طُ)ٔ .ِْٔ/ ،كاآللكسي ،روح المعاني.ٗٓ/ِِ ،

(ُِ) البقاعي ،نظم الدرر.َُْ/ٔ ،

(ِِ) أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي (ت ُُٗهػ) ،اإلتقان في عموم القرآن ،مجمع الممؾ فهد ،السعكدية،
(طُ).َّٓ/ِ ،

صححت براءته .كالزمخشرم
* البريء:
كبرأتهٌ :
ٌ
التقصي مما يكر مجاكرته ،الراغب األصفهاني ،المفردات ،مادة (برأ) ،صٌُُِ ،
أبك القاسـ محمكد بف عمرك (ت ّٖٓهػ) ،أساس البالغة ،دار الكتب العممية ،بيركتُٖٗٗ ،ـ( ،طُ)( ،برأ) ،صّْ.

(ِّ) القائؿ :زيد بف الدثنة ،ككاف ذلؾ بعد غزكة بني المصطمؽ في صفر سنة ْهػ[ ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير (ت ْٕٕهػ)
البداية والنياية ،تحقيؽ :عمي شيرم ،دار إحياء التراث العربيُٖٖٗ ،ـ( ،طُ).])ْٓ/ْ( ،

(ِْ) ينظر :الخطيب القزكيني ،اإليضاح في عموم البالغة ،تحقيؽ :الشيخ بهيج غزاكم ،دار إحياء العمكـ ،بيركتُٖٗٗ ،ـ،
(طُ) .ْ/ِ ،كأحمد بف إبراهيـ بف مصطفى الهاشمي (ت ُِّٔهػ) ،جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،تحقيؽ:

يكسؼ الصميمي ،المكتبة العصرية ،بيركت ،صَُّ .َُٔ-كمحمد محمد أبك مكسى ،خصائص التراكيب دارسة تحميمية

لمسائل عمم المعاني ،مكتبة كهبة( ،طٗ) ،صُٕٔ .ُٕٕ-كمف هذا الباب بناء الفعؿ لممجهكؿ كحذؼ الفاعؿ.

المنير ،حاشية ابن المنير عمى الكشاف
(ِٓ) ينظر :الطبرم ،جامع البيان .ُّٓ/ٕ ،كاآللكسي ،روح المعاني .ُّٕ/ٕ ،كابف ٌ
ِ .ُٖ/كأبك البركات عبد اهلل بف أحمد النسفي (ت َُٕهػ) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،دار الكمـ الطيب ،بيركتُٖٗٗ ،ـ،
(طُ).ِٕٕ/ُ ،

(ِٔ) أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم (ت ْٖٔهػ) ،أسباب النزول ،تحقيؽ :عصاـ الحميداف ،دار اإلصبلح،
الدماـُِٗٗ ،ـ( ،طِ) ،صّّٔ.

(ِٕ) ينظر :اآللكسي ،روح المعاني.ٖٓ/ِٖ ،

(ِٖ) ينظر :ابف كثير ،تفسير القرآن العظيم .ٖٓ-ْٗ/ِ ،كالساعاتي ،نظرات في كتاب الل ،صُِٓ.ِِٓ-
(ِٗ) ينظر :عبد الرحيـ بف عبد الرحمف بف أحمد ،أبك الفتح العباسي (ت ّٔٗهػ) ،معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص ،تحقيؽ:
محمد محيي الديف عبد الحميد ،عالـ الكتب ،بيركت .ِٖٔ/ُ ،كأحمد محمد بف عمي بف محمد القصَّاب (ت َّٔهػ) ،النكت
الدالة عمى البيان في أنواع العموم واألحكام ،دار القيـ ،دار ابف عفافََِّ ،ـ( ،طُ).ِّٗ/ْ ،

(َّ) هك الجبلس بف سكيد بف الصامت األنصارم :كاف مف المنافقيف ،ثـ تاب كحسنت تكبته ،ابف حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة،

البر ،االستيعاب بمعرفة األصحاب.ِْٔ/ٖ ،
ُ .ْْٗ/كابف عبد ٌ
(ُّ) أبك السعكد ،إرشاد العقل السميم .ُّٔ-ُِٔ/ّ ،كينظر :الطبرم ،جامع البيانُٖٔ/َُ ،؛ كما بعدها .كالسيكطي ،الدر
المنثور.ِِٕ/ْ ،

(ِّ) اآللكسي ،روح المعاني.ُِٕ/َُ ،

(ّّ) البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :المناقب ،باب :مناقب فاطمة ،حديث ّّْٖ .كالقشيرم ،صحيح اإلمام مسمم ،تحقيؽ:
محمد فؤاد عبدالباقي ،كتاب :فضائؿ الصحابة ،حديث.ْْٖٓ-ِْْٖ :

(ّْ) ينظر :أحمد بف عمي الحنفي أبك بكر الرازم الجصاص (ت َّٕهػ) ،أحكام القرآن ،تحقيؽ :محمد القمحاكم ،بيركت ،دار إحياء
التراث العربيَُْٓ ،هػ .ُّ/ٓ ،ِٕٓ/ِ ،كأبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم (ت ُِّهػ) ،مختصر اختالف
العمماء ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركتُُْٕ ،هػ( ،طِ) .َْٓ/ّ ،كمحمد بف أحمد بف أبي سهؿ السرخسي (ت ّْٖهػ)

المبسكط ،دار المعرفة ،بيركتُّٗٗ ،ـ.ُُّ/ِْ ،

(ّٓ) كرد في سبب نزكلها ،تأخر ثبلثة نفر في بيته بعدما أكمكا ،يكـ دخكله بزينب بنت جحش .السيكطي ،لباب النقول في أسباب
اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النزول ،صُٕٕ .ُٕٗ-والدر المنثور .ْْٔ-َْٔ/ٔ ،كينظر :ابف كثير ،تفسير القرآن العظيم.ٕٔٔ-ْٔٔ/ّ ،

(ّٔ) ينظر :الجصاص ،أحكام القرآن.ِِْ/ٓ ،

النص عمى تحريـ أزكاجه مف بعد عمى العالميف في :الشافعي،
(ّٕ) الجصاص ،أحكام القرآن ،ِِْ/ٓ ،كينظر تفصيؿ ذلؾ ،ك ٌ
أحكام القرآن .ُٕٔ/ُ ،كأحمد بف الحسيف البيهقي ،االعتقاد واليداية إلى سبيل الرشاد ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت،
َُُْهػ .ِّْ/ِ ،كالقرطبي ،أحكام القرآن.ِِٗ-ِِٔ/ُْ ،

(ّٖ) اآللكسي ،روح المعاني.ّٕ ،ِٕ/ِِ ،

(ّٗ) يقكؿ البقاعي عند تفسير هذ اآلية" :كعف عائشة -رضي اهلل عنها -أنها قالت :حسبؾ بالثقبلء أف اهلل لـ يحتممهـ ،ثـ عمؿ
إن ذلكم) أم األمر الشديد ،كهك المكث بعد الفراغ مف
ذلؾ بقكله
مصكبا الخطاب إلى جمعيهـ ،معظمان له بأداة البعدّ ( :
ن
كعمككـ في الداريف ،فاحذركا
األكؿ كالشرب {كاف يؤذم النبي} ،أم الذم هيأنا لسماع ما ننبئه به مما يككف سبب شرفكـ ٌ
أف تشغمك عف شيء منه فننبؤ بشيء تهمككف فيه[ "..البقاعي ،نظم الدرر.]ُِٔ/ٔ ،

(َْ) قكؿ الطبرم :إف الذيف ي ؤذكف ربهـ بمعصيتهـ إيا  ،كرككبهـ ما حرـ عميهـ ،كقد قيؿ :إنه عنى بذلؾ أصحاب التصاكير؛
كذلؾ أنهـ يركمكف تككيف خمؽ مثؿ خمؽ اهلل  ...عف قتادة ..كأما أذاهـ رسكؿ اهلل  فهك طعنهـ عميه في نكاحه صفية بنت
حيي فيما ذكر( .الطبرم ،جامع البيان.)ِّّ-ِِّ/َِ ،

َّ
َّ ً
َّ ً
(ُْ) قكؿ البغكم :قىا ىؿ ٍاب يف ىعب و
كد ىك َّ
كف فىأ َّ
ىما ا ٍلىيهي ي
َّاس يه يـ ا ٍلىيهي ي
كد فىقىاليكا :يع ىزٍيهر ٍاب يف المه ىكىي يد المه ىم ٍغميكلىةه ،ىكقىاليكا إً َّف المهى
ص ىارل ىكا ٍل يم ٍش ًريك ى
الن ى
ىما ا ٍلم ٍش ًريككف فىقىاليكا ا ٍلم ىبلئً ىكةي بىن ي َّ ً
و
ً
ىما َّ
اؤي ،ىكيرّْك ىينا
فىًق هير ،ىكأ َّ
يح ٍاب يف المَّ ًه ىكثىالً ي
ى
ص ىارل فىقىاليكا ا ٍل ىمس ي
ى
ات المه ىك ٍاأل ٍ
اـ يش ىرىك ي
الن ى
ى
ث ثى ىبلثىة ،ىكأ َّ ي
ىصىن ي
َّ
َّ
ً
ً
ً
ً
ىف َّ
أ َّ
ىح هد»،
النبً َّي  قىا ىؿ« :ىيقيك يؿ المهي  ىشتى ىمني ىع ٍبدم ىيقيك ىؿ اتَّ ىخ ىذ المهي ىكلى ندا ىكأىىنا األحد الصمد لى ٍـ أىل ٍد ىكلى ٍـ أيكلى ٍد ىكلى ٍـ ىي يك ٍف لي يكفي نكا أ ى
ً
ّْ
الد ٍه ىر كأىىنا َّ
ب َّ
ب المٍَّي ىؿ ىك َّ
ىكيرّْك ىينا ىع ًف َّ
آد ىـ ىي يس ُّ
النهى ىار» ،ىكًقي ىؿ:
النبً ّْي  قىا ىؿ :قىا ىؿ المَّهي تى ىعالىى« :يي ٍؤًذينًي ٍاب يف ى
م ٍاأل ٍىم ير أي ىقم ي
الد ٍه ير ،بًىيد ى
ى
َّ
معىنى يؤيذكف اهلل أم يٍم ًح يدكف ًفي أ ً ً ً ً ً
كف
ىس ىمائه ىكصفىاته ،ىكقىا ىؿ عكرمة :هـ أصحاب التصاكير ...ىكقىا ىؿ ىب ٍع ي
ي
ىم يي ٍؤيذ ى
ضهي ٍـ :يي ٍؤيذ ى
ى
ى ٍ يٍ ى
كف الم ىه أ ٍ
ٍ
َّ
َّ
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
أكلياء اهلل ... ،ىك ىم ٍعىنى ٍاألى ىذل يه ىك يم ىخالىفىةي أ ٍىمر المه تى ىعالىى ىك ٍارت ىك ي
اس ىبٍيىنهي ٍـ ،ىكالمهي  يمىنزه
اب ىم ىعاصيه ،ىذ ىكىري ىعمىى ىما ىيتى ىع ىارفيهي الن ي
اعر س ً
ً
َّاس :هك أَّىنه يش َّج ًفي ك ٍج ًه ًه ك يك ًسر ٍ ً
عف أىف يٍمحقىه أى ىذ ً
ىحود ،كًاي ىذاء الرَّس ً
احهر يم ىعمَّ هـ
كؿ قىا ىؿ ٍاب يف ىعب و ي ى ي
ت يرىباعيَّتيهي .ىكًقي ىؿ :ىش ه ى
ل م ٍف أ ى ى ي ي
ىٍ ٍ ى ى ي ن
ى ى
ى
كف( .البغكم ،معالم التنزيل.)ْٔٔ-ّٔٔ/ّ ،
ىم ٍجين ه
(ِْ) ينظر :ابف كثير ،تفسير القرآن العظيم .َْٖ/ٔ ،كأبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف الجكزم (ت ٕٗٓهػ) ،زاد المسير في
عمم التفسير ،بيركت ،دار الكتاب العربيُِِْ ،هػ( ،طُ) .ُْٗ/ٔ ،كالسيكطي ،الدر المنثور.ٕٔٓ ،

(ّْ) اآللكسي ،روح المعاني.ْٔ/ِِ ،

(ْْ) ينظر :الزمخشرم ،الكشاف.ُّٓ/ّ ،
(ْٓ) المرجع السابق.ّٕٓ/ّ ،

(ْٔ) صحيح مسمم ،كتاب :الحدكد ،حديث َُٗٔ.
(ْٕ) ينظر :الطبرم ،جامع البيان .ِٗٔ/ْ ،كالسميف الحمبي ،عمدة الحفاظ.ٖٗ/ُ ،
(ْٖ) الزمخشرم ،الكشاف.ْٕٕ/ُ ،

حب األنصار ،حديث ُٖ .ُِ/ُ ،كصحيح مسمم ،كتاب :الحدكد ،باب:
(ْٗ) البخاري ،كتاب :اإليماف ،باب :مف عبلمات اإليماف ٌ
الحدكد كفارات ألهمها ،حديث َُٕٗ.ُّّّ/ّ ،
(َٓ) الزمخشرم ،الكشاف .ُّٖ/ِ ،كينظر :الطبرم ،جامع البيان .ّّٕ-ِّٕ/َُ ،كالثعمبي ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن،
ْ .ِِٕ-َِٕ/كالبغكم ،معالم التنزيل .ِِِ/ِ ،كالسيكطي ،الدر المنثور.ّٖ/ٖ ،

(ُٓ) ينظر :البقاعي ،نظم الدرر.ََِ/ِ ،
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Rababaa: ???? (?????) ?? ?????? ?????? - ????? ??????? ???????- The Word (Harming) in the Holy Quran – A Semantic Contextual Study-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند زبابعة
(ِٓ) ينظر :الطبرم ،جامع البيان .ُِّ/َِ ،ِّْ/ٓ ،كالقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.ِّٗ/ُّ ،

(ّٓ) صحيح مسمم ،كتاب :صفة القيامة كالجنة كالنار ،باب :صبغ أنعـ أهؿ الدنيا بالنار ،...حديث َِٕٖ.ُِِٔ/ْ ،

(ْٓ)هناؾ بعض ال مؤلفات تحدثت عف مثؿ هذ اآلفات ،كحثت عمى مكارـ األخبلؽ صيانة ألعراض الناس مف األذل ،كبينت
مخاطر هذا األذل مهما قؿ عمى النفس اإلنسانية كالمجتمعات بالكامؿ؛ فمف الرسائؿ العممية :دليمة حساني ،االبتالء طبيعة

الدعوات اإلليية ،ممكة محمد عبداهلل ،اآلثار النفسية واالجتماعية لخروج األم الى العمل عمى أطفاليا في مدينة عمان،

ربحي محمد طه حمادة ،أثر اإلشاعة في التصرفات في الفقو اإلسالمي ،كمف المؤلفات :حسيف العكايشة ،الغيبة وأثرىا

السيء في المجتمع اإلسالمي؛ حسيف مؤنس ،اإلسالم في عشرين آية؛ إبراهيـ محمد الجمؿ أمراض النفوس ك جذور

الشر ،إبراهيـ المشكخي ،آفات المسان.

(ٓٓ) الرازم ،التفسير الكبير .ُْٖ-ُّٖ/ِٓ ،كينظر :اإلستانبكلي ،إسماعيؿ حقي بف مصطفى ،الحنفي الخمكتي (ت ُُِٕهػ)،
تفسير روح البيان ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.ُٖٔ/ٕ ،

(ٔٓ) ينظر :اآللكسي ،روح المعاني.ِٔٔ/ِِ ،

(ٕٓ) ينظر :أبك حياف ،البحر المحيط .ِّٗ/ٕ ،كالرازم ،مفاتح الغيب .ُّٖ/ٗ ،كاآللكسي ،روح المعاني ،َٗ/ِِ ،كهناؾ بعض

الكتب تطرقت لهذ القضية مثؿ :عبد الكريـ زيداف ،المفصل في أحكام المرأة ،محمد عبدالعزيز المسند ،زينة المرأة بين الطب
والشرع ،عبد الرحمف الشايع ،النساء والموضة واألزياء.

(ٖٓ) ينظر :المقريزم ،إمتاع األسماع .ُِِ/ُ ،كالحمبي ،السيرة الحمبية.ِْٖ/ِ ،
(ٗٓ) ينظر :حسف ،النحو الوافي.ِْٖ/ّ ،

(َٔ) صحيح البخاري ،كتاب :الحج ،باب :فضؿ الحج المبركر ،حديث َُِٓ ،ُّّ/ِ ،ككتاب :الجهاد كالسير ،باب :فضؿ
الجهاد كالسير ،حديث ِْٖٕ.ُٓ/ْ ،

يضا أك به أ نذل مف رأسه ففدية مف صياـ أك صدقة أك
(ُٔ) صحيح البخاري ،كتاب :الحج ،باب :قكله تعالى{ :فمف كاف منكـ مر ن
نسؾ} ،حديث.ُُْٖ :
يضا أك به أ نذل مف رأسه} ،حديث ُْٕٓ.ِٕ/ٔ ،
(ِٔ) صحيح البخاري ،كتاب :التفسير ،باب :قكله{ :فمف كاف منكـ مر ن
(ّٔ) حكـ الفدية كرد في جميع المذاهب الفقهية .ينظر مثبل :محمد بف إدريس الشافعي ،األم ،دار المعرفة ،بيركتَُٗٗ ،ـ،ُٖٓ/ِ ،

ُٖٖ .كالشيرازم ،الميذب .َِٕ/ُ ،كأبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي (ت َِٔهػ) ،المغني ،مكتبة
القاهرةُٖٗٔ ،ـ .ُِٓ-ُُْ/ّ ،كالسرخسي ،المبسوط .ُٗ/ْ ،كالصنعاني ،سبل اإلسالم .ُٗٔ/ِ ،كمحمد بف أبي بكر ابف
أيكب بف قيـ الجكزية (ت ُٕٓهػ) ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،دار الكتب العممية ،بيركتُُٗٗ ،ـ( ،طُ).َِْٔ/ُ ،

(ْٔ) البقاعي ،نظم الدرر.ُِْ/ُ ،

(ٓٔ) الراغب األصفهاني ،المفردات ،صِٓٔ.

(ٔٔ) ينظر :الزمخشرم ،الكشاف .ِِٔ/ُ ،كاآللكسي ،روح المعاني.ُُِ/ِ ،
(ٕٔ) النسائي ،سنن النسائي ،كتاب :الحيض ب ما يناؿ مف الحائض حديث ّٕٔ .َِٓ/ُ ،كينظر :ابف كثير ،تفسير القرآن العظيم،
ُ.َّٓ-ّْٖ/

(ٖٔ) أبك محمد عبد الحؽ بف غالب ابف عطية (ت ِْٓهػ) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب :العزيز ،تحقيؽ :عبد السبلـ عبد
الشافي ،بيركت ،دار الكتب العمميةُِِْ ،هػ( ،طُ) .ِّٓ/ُ ،كينظر :ابف الجكزم ،زاد المسير .ُّٖ-ُّٕ/ُ ،كالسميف

الحمبي ،أحمد بف يكسؼ شهاب الديف السميف الحمبي (ٕٔٓهػ) ،الدر المصون في عموم الكتاب :المكنون ،تحقيؽ :أحمد الخراط،
دمشؽ ،دار القمـ.ٖٓٓ/ِ ،
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نلنة (األذى) يف الكسآن الهسيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٗٔ) أبك حامد محمد بف محمد الغزالي (ت َٓٓهػ) ،إحياء عموم الدين ،دار المعرفة ،بيركت .ُِٕ-ُِٔ/ُ ،كينظر :محمد
جماؿ الديف بف محمد القاسمي (ت ُِّّهػ) ،محاسف التأكيؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ُُْٖ ،هػ( ،طُ).ُِٔ/ِ ،

(َٕ) الكاحدم ،أسباب النزول ،صََُ.

(ُٕ) هذيف االحتماليف عمى ككف االستثناء متصبل أك منفصبل.
(ِٕ) محمد عزت دركزة ،التفسير الحديث ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرةُّّٖ ،ق.ِْٖ-ِّٖ/ٕ ،
(ّٕ) الزمخشرم ،الكشاف .ِّٗ/ُ ،كأبك السعكد ،إرشاد العقل السميم.ِٕ/ِ ،

(ْٕ) أبك حياف ،البحر المحيط .ْْٔ/ّ ،كينظر :الطبرم ،جامع البيان .ْٓٔ-ْْٓ/ٕ ،كمكي ،اليداية إلى بموغ النياية.ُُٗٔ/ِ ،
كأبك عبد اهلل محمد بف عمر الرازم (َٔٔهػ) مفاتيح الغيب ،دار الكتب العممية ،بيركتَََِ ،ـ( ،طُ).ْْٓ/ٗ ،

(ٕٓ) ينظر :الكاحدم ،أسباب النزول ،صُٓٓ .كابف كثير ،تفسير القرآن العظيم .َّٕ-ِٕٕ/ُ ،كابف كثير ،البداية والنياية،
ْ.ٕٔ/

(ٕٔ) ابف عاشكر ،التحرير والتنوير.ُٖٖ/ٓ ،
(ٕٕ) الرازم ،مفاتيح الغيب .َِٔ/ُُ ،كمحمد بف عمي الشككاني (ت َُِٓهػ) ،فتح القدير ،دمشؽ ،بيركت ،دار ابف كثير،

دار الكمـ الطيبُُْْ ،هػ( ،طُ) .ٖٕٓ/ُ ،كأحمد بف مصطفى المراغي (ت ُُّٕهػ) ،تفسير المراغي ،مصر ،مطبعة

مصطفى البابي الحمبي كأكالد ُْٗٔ ،ـ( ،طُ).ُُْ/ٓ ،

(ٖٕ) ينظر :أبك زهرة محمد بف أحمد بف مصطفى (ت ُّْٗهػ) ،زىرة التفاسير ،دار الفكر العربي ،بيركت.ُّّٖ/ْ ،
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